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ﻣﺠﻠﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻶداب

اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻷدﺑ ﻴﺔ وأﻧﻤﺎﻃﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓ ﻴﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻟﻲ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﳌﺮﺗﻀﻰ )ت436ﻫـ(
)دراﺳﺔ وﺻﻔ ﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠ ﻴﺔ(
ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺮﻋﻲ اﻟﻬﺪروﺳﻲ
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ﻣﻠﺨّﺺ
ﻳﺘﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ دراﺳﺔ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ أو اﻷﻣﻠ ﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻷﻣﺎﻟﻲ ،اﻟﻤﻌﺮوف ﺑـ )اﻟﻐﺮر واﻟﺪرر(،
ﻟﻠﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ )ت436ﻫـ( ﻣﺒﻴﻨﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ،وﻣﻨﻬﺠﻪ ،وﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻪ ،وﺷﻜﻠﻪ اﻟﻔﻨﻲ ،وﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ ،وأﻧﻤﺎﻃﻪ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،وﻳﺘﺸﻜﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص أدﺑﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰة ،ﻳﺨﺘﺎرﻫﺎ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﻘﺼﻮدة ،ﻣﻦ ﻋﺼﻮر ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وأﺟﻨﺎس أدﺑﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ،ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﺼﻮﺻﺎ ﻗﺮآﻧﻴﺔ ،وأﺣﺎدﻳﺚ ﻧﺒﻮﻳﺔ ،وأﺷﻌﺎر ًا ﻗﺪﻳﻤﺔ وﻣﻮﻟﺪة،
ورﺳﺎﺋﻞ ،وﺧﻄﺒﺎ ووﺻﺎﻳﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،وﻣﻨﺎﻇﺮات ،وأﺧﺒﺎرا ،وﻧﻮادر ،وأﻣﺜﺎ ًﻻ ،وﺻﻨﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﻜﻠﻢ،
وﺣﻜﺎﻳﺎت ،ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻜﺮﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة وﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
و ﺗﻌﺪ ﻛﺘﺐ اﻷﻣﺎﻟﻲ واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ أدﺑﻴﺔ ﻣﻮﺳﻮﻋﻴﺔ ،ﺗﻌﺒـﺮ ﻋـﻦ اﻫﺘﻤـﺎم اﻟﻤﺆﻟـﻒ وأﻫـﻞ زﻣﺎﻧـﺔ ﺑﻘﻀـﺎﻳﺎ
ﺣﻀﺎرﻳﺔ ،وﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ،وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﻮﻋﺔ ،ذات ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ودﻳﻨﻴﺔ ،وﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ،وأﺧﻼﻗﻴﺔ ،وﻓﻜﺮﻳـﺔ ،واﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
وﻓﻨﻴــﺔ ،وﻏﻴﺮﻫــﺎ ،ﺗﻌﻜـــﺲ ﻣﺴــﺘﻮى ذوﻗﻬـــﻢ اﻟﻔﻜــﺮي واﻟﺠﻤــﺎﻟﻲ ﻓـــﻲ اﻻﺧﺘﻴــﺎر ،واﻻﺳـــﺘﻤﺎع ،واﻟﺘﻌﺒﻴــﺮ ،وﺗـــﺪاول
اﻷﺟﻨﺎس اﻷدﺑﻴﺔ ،ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ،ﻫـﺪﻓﻬﺎ إﻳﺼـﺎل اﻟﻤﻀـﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴـﺔ اﻟﻤﻨﻮﻋـﺔ إﻟـﻰ ﻃﺎﻟﺒﻴﻬـﺎ،
ﺑﺘﺒﺴﻴﻂ ﺗﺄدﻳﺒﻲ ﻣﺮاوغ وذﻛﻲ ،ﻳﻔﻬﻤـﻪ اﻹﻧﺴـﺎن اﻟﺒﺴـﻴﻂ ،وﻻ ﻳﻤﻠـﻪ اﻟﻌـﺎﻟﻢ اﻟﺨﺒﻴـﺮ ،ﺣﻴـﺚ ﻳﻘـﻮم اﻟﻤﺆﻟـﻒ ﺑﺘﺒﺴـﻴﻂ
ﻏﺮﻳﺒﻬــﺎ ،وإﻳﻀــﺎح اﻟﻐــﺎﻣﺾ ﻣــﻦ ﻃﺮوﺣﺎﺗﻬــﺎ؛ ﺑﺎﻟﺸــﺮح واﻟﻨﻘــﺎش واﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ ،ﻣﻮزﻋــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫﻴﺌــﺔ ﻣﺠــﺎﻟﺲ درﺳــﻴﺔ،
ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻄﻼب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫﻴﺌـﺔ ﻣﺤﺎﺿـﺮات ،ﻳﻤﻠﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﻓـﻲ ﻣﺠـﺎﻟﺲ ﻋﻠﻤﻴـﺔ ،ﻓـﻲ ﻣﻜـﺎن وزﻣـﺎن ﻣﺤـﺪدﻳﻦ،
وﻟﺬا ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺎﻷﻣﺎﻟﻲ ،ﺛﻢ ﻳﺠﻴﺰ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع ﻣﺎ دوﻧﻪ ﻋﻨﻪ ﻣﻨﻬـﺎ ،ﺑﻨﻘﻠﻬـﺎ وإﻣﻼﺋﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻵﺧـﺮﻳﻦ،
وﻫﻜﺬا دواﻟﻴﻚ ،ﻟﺘﻌﻢ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ وﺳﻴﺮورﺗﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻷﺟﻴﺎل واﻷﻣﺎﻛﻦ ،وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓـﻲ إﻧﺠـﺎز
دراﺳﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ،واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷدﺑﻲ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣ ﻴﺔ :اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻷدﺑﻴﺔ ،أدب اﻷﻣﺎﻟﻲ ،اﻻﺳﺘﻤﻼء واﻟﺴﻤﺎع ،اﻷدب اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﻲ ،اﻟﻤﺠﻤﻮع
اﻷدﺑﻲ ،اﻷدب اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ،اﻟﻨﺜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ.

*

أﺳﺘﺎذ ﻣﺸﺎرك ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﺑﻬﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك ،إرﺑﺪ  -اﻷردن .
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اﻟﻬﺪروﺳﻲ

اﻟﺘﻘــــــــــــــــــــﺪﻳﻢ:
أدب اﻷﻣﺎﻟﻲ ﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ،ﻧﺸﺄ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ،ﻛﺎن ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻓﻦ اﻹﻣﻼء ،إذ
ﻛﺎن اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻳﺠﻠﺴﻮن إﻟﻰ ﺗﻼﻣﻴﺬﻣﻬﻢ ،وﻳﺘﺤﺪﺛﻮن إﻟﻴﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﺗﺠﻮد ﺑﻪ ﻗﺮﻳﺤﺘﻬﻢ ،وﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻤﻴﺰون
ﺑﻜﺜﺮة اﻟﺤﻔﻆ وﻗﻮة اﻟﺬاﻛﺮة ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ ،واﻟﻨﺜﺮ ،واﻷﺧﺒﺎر ،واﻟﺤﺪﻳﺚ ،واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،واﻟﻠﻐﺔ ،واﻟﻨﺤﻮ،
واﻟﺒﻼﻏﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻔﻨﻮن؛ ﻓﻴﻜﺘﺐ ﻋﻨﻬﻢ ﺗﻼﻣﻴﺬﻫﻢ ،وﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﻀﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات
واﻹﻣﻼءات ﺑﻌﻀﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ ،ﻟﺘﺆﻟﻒ ﻛﺘﺒﺎ ﻓﻲ اﻷدب أو اﻟﻠﻐﺔ أوﻏﻴﺮ ذﻟﻚ؛ ﻟﻬﺬا ﺳﻤﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ
اﻟـﺘﺄﻟﻴﻒ ﺑﺎﻷﻣﺎﻟﻲ ،وﻗﺪ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺛﻌﻠﺐ )ت 291ﻫـ( ،وأﻣﺎ ﻛﺘﺐ اﻷﻣﺎﻟﻲ ﻓﻤﻨﻬﺎ،
أﻣﺎﻟﻲ اﻟﻴﺰﻳﺪي )ت310ﻫـ( ،وأﻣﺎﻟﻲ اﺑﻦ درﻳﺪ )ت321ﻫـ( ،أﻣﺎﻟﻲ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري )ت328ﻫـ(،
وأﻣﺎﻟﻲ أﺑﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﻟﻲ )ت356ﻫـ( ،وأﻣﺎﻟﻲ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ )ت 446ﻫـ( ،وأﻣﺎﻟﻲ اﺑﻦ اﻟﺸﺠﺮي )ت
 542ﻫـ().(1
ﻳﻌﺪ ﻛﺘﺎب "اﻷﻣﺎﻟﻲ" اﻟﻤﻌﺮوف ﺑـ )اﻟﻐﺮر واﻟﺪرر( ﻟﻠﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ﻣﺼﺪراً ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻷدب
واﻟﻠﻐﺔ ،وﻣﺮﺟﻌﺎً ﺑﺎرزاً ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،واﻟﻠﻐﺔ ،واﻟﺒﻼﻏﺔ ،واﻟﺘﺎرﻳﺦ ،واﻷﻣﺜﺎل ،وﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،ورواﻳﺔ
اﻟﺸﻌﺮ ،ﻻ ﻳﻘﻞ ﻣﺤﺘﻮى ،وﻏﻨﻰ ،وﺗﻨﻮﻋﺎً ،وﻋﻠﻮ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷدب اﻟﻤﺸﻬﻮرة ،ﻓﺤﻴﺜﻤﺎ "ﻳﺴﺘﻌﺮض
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻮت أﻟﻮان اﻟﻤﻌﺎرف ،وزﺧﺮت ﺑﺄﺷﺘﺎت اﻟﻄﺮاﺋﻒ  ...وﺣﻘﺎﺋﻖ
اﻟﺴِﻴﺮ ،واﻟﺘﺎرﻳﺦ ،واﻷﺧﺒﺎر ،وﻧﺼﻮص اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻠﻐﺔ واﻟﻐﺮﻳﺐ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻼ ﻣﺮاء ،ﻳﻌﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺘﺎب أﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ  .. .وﻳﻨﻈﻤﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻳﻀﻢ ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ﻟﻠﺠﺎﺣﻆ )ت 255ﻫـ( ،واﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻟﻠﻤﺒﺮد )ت285ﻫـ( ،وﻋﻴﻮن اﻷﺧﺒﺎر ﻻﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻨﻮري )ت 276ﻫـ( وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ ﺣﻠﻘﺖ
ﻓﻲ ﺳﻤﺎء اﻵداب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،(2)"...وﻳﻀﻢ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب "ﻣﺠﺎﻟﺲ وﻣﺤﺎﺿﺮات أﻣﻼﻫﺎ اﻟﻤﺆﻟﻒ ،ﺗﺸﺘﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﻓﻨﻮن ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻷدب ،ﺗﻜﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷدب ،واﻟﻨﺤﻮ ،واﻟﻠﻐﺔ ،واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ،وﻫﻮ ﻛﺘﺎب
ﻣﻤﺘﻊ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻞ ﻛﺜﻴﺮ ،وﺗﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻮم") ،(3وﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ) (80ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ أﻣﻠﻴﺔ أو
ﻣﺠﻠﺴﺎً أو ﻣﺤﺎﺿﺮة ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﺑﻠﻐﺖ ) (36ﺳﺘﺎً وﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻬﺎ،
وﻋﺮﺿﻬﺎ ،وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻷﻣﺎﻟﻲ وﻓﺼﻮﻟﻬﺎ.
وﻗﺪ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ﻓﻲ أﻣﺎﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع إﻟﻰ آﺧﺮ ،ﻓﺎﺧﺘﺎر ﺑﻌﺾ آي اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﻣﻤﺎ ﻏ ﻢ
ﺗﺄوﻳﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻓﺸﺮع ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم ﻣﺬﻫﺒﻪ اﻟﺸﻴﻌﻲ اﻹﻣﺎﻣﻲ ،ﻳﺴﻌﻔﻪ
ﻓﻲ ذﻟﻚ واﻓﺮ ﻣﺤﻔﻮﻇﻪ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺸﻌﺮ وﻣﺄﺛﻮر اﻟﻜﻼم ،وذﻫﻦ وﻗﺎد ،وذﻛﺎء ﻣﻠﺘﻬﺐ ،وﺑﺼﺮ ﻧﺎﻓﺬ،
واﺧﺘﺎر ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ اﻟﺘﻲ اﺧﺘُﻠِﻒ ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ ،وﻋﺎﻟﺠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ
ﻋﺎﻟﺞ ﻓﻴﻬﺎ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ،ﺛﻢ ﻋﺮض ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،ﻓﻘﺮر ﻓﻴﻬﺎ رأي أﺻﺤﺎﺑﻪ ،واﺣﺘﺞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺧﺼﻮﻣﻪ ،ﻣﺜﻞ :ﺧﻠﻖ أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد ،واﻟﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮب اﻷﺻﻠﺢ ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ،وﺗﻨﺎول ﺑﺎﻟﺸﺮح واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ،وﺣﺮ اﻟﻜﻼم ،ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻢ اﻟﺸﻌﺮاء ،واﻟﻌﻠﻤﺎء ،واﻷدﺑﺎء ،وأﺻﺤﺎب
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اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻷدﺑﻴﺔ وأﻧﻤﺎﻃﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻟﻲ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ )ت436ﻫـ() :دراﺳﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ(

اﻵراء ،وأورد ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻌﺮاء ﻣﻦ اﻷﻏﺮاض اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،ﻣﺜﻞ :اﻟﻤﺪﻳﺢ ،واﻟﻬﺠﺎء ،واﻟﺮﺛﺎء،
واﻟﻨﺴﻴﺐ ،واﻟﻄﻴﻒ ،واﻟﻮﺻﻒ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻳﻨﻬﺾ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎب أﻣﺎﻟﻲ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ،

اﻟﻤﻌﺮوف اﺧﺘﺼﺎرا ﺑـِ )اﻟﻐﺮر واﻟﺪرر( ،وﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻷدﺑﻴﺔ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ ،ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة وﻓﺮﻳﺪة ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎدة ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص ذات ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺗﻌﺒﻴﺮﻳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﻤﻴﺰة) ،(4ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن واﻟﺤﺪﻳﺚ واﻟﺸﻌﺮ واﻟﻨﺜﺮ ﺑﻔﻨﻮﻧﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻷﺧﺒﺎر واﻷﻣﺜﺎل
وﻏﻴﺮﻫﺎ) ،(5ﺗﻨﻈﻢ ﻓﻲ وﺣﺪات ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ،ﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﺄدﻳﺒﺔ ،ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺘﺄدب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻢ
ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺑﻠﻴﻎ ،واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ وﻣﻘﻨﻌﺔ ،ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﻷﻣﺎﻟﻲ أو اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ أو اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات،
ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺷﺮح ﻏﺮﻳﺒﻬﺎ ،وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻀﻤﻴﻨﻬﺎ وإﻣﻼﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ،ورﺑﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﺧﻼل
ذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض آراء ﻋﻠﻤﺎء آﺧﺮﻳﻦ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ،وﻗﺪ ﻳﻌﺮض ﺑﻌﺾ اﻻﻧﺰﻳﺎﺣﺎت واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت
اﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻷﻧﻤﺎط اﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ) ،(6وﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﺮف ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻘﺎد
وﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮﻳﺐ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﺿﺮة أﻣﻠﻴﺔ واﺣﺪة ،ﻓﺎﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺎت
ﺗﻨﺘﺰع ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ ،ﻷﻧﻬﺎ إﻧﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﺧﺎرج اﻹﻧﺴﺎن).(7
وﺳﻴﻌﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﻦ اﻟﻮﺻﻔﻲ واﻹﺣﺼﺎﺋﻲ؛ أﻣﺎ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮ
إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻈﺮة وﺻﻔﻴﺔ ،ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ؛
اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻟﺔ دي ﺳﻮﺳﻴﺮ "" :"De saussureإن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪ واﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﻫﻮ اﻟﻠﻐﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﻮاﻗﻊ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬاﺗﻪ ،ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺬاﺗﻬﺎ")(8؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻟﻠﻐﺔ ،أﺳﺎﺳﺎً ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻸﻣﺎﻟﻲ أو اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ،
اﻟﺬي ﻳﺸﻴﺪ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻬﺎ.
وﻟﻌﻞ ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﻜﻞ إﻟﻰ ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻪ  -ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﻣﺎﻟﻲ -ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﻌﻼﺋﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت داﺧﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮاﺣﺪ ،ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺒﺘﺔ؛ ﻓﻬﻲ
ﻣﺨﺘﺎرات ﻣﻨﻮﻋﺔ ،وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ واﻋﻴﺔ وﻣﻘﺼﻮدة ،ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺣﺴﺐ،
ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺘﺼﻞ أﻳﻀﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ،وﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻨﺴﻖ ،واﻟﺴﻴﺎق) ،(9وﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎء ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻞ إﻟﻰ
أﺟﺰاﺋﻪ ،ﺗﻮﺧﻴﺎً ﻟﻠﺪﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮف إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮاﺣﺪ؛ ﻷن اﻟﻨﺺ اﻷدﺑﻲ -ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ
اﻟﺤﺎل – ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻋﻨﺎﺻﺮ ،ﻓﻴﺴﻬﻞ ﻋﻨﺪﻫﺎ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ،وإﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ أﻓﻜﺎره اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ،
وﻗﺪ أﺗﻜﺄ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮاء ،ورﺻﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺧﻄﺎﻃﺎت ،ﺑﻠﻐﺖ
أرﺑﻌﺎً ،ﺛﻢ اﻟﺨﺮوج ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻔﺼﻴﻼﺗﻬﺎ.
وأﻣﺎ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ،ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺷﻴﻮﻋﺎً ﻓﻲ ﻧﺺ
أدﺑﻲ ،أو ﻣﻨﺘﺞ أدﺑﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﺛﻢ إﺣﺼﺎؤﻫﺎ ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﻴﻤﺔ ،وأﻛﺜﺮ دﻗﺔ ،وﻫﺬا
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اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ وﺣﺪة اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺴﺘﺸﻬﺪ ﺑﻬﺎ ،إذ ﻳﺮى ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛﻮن أﻧﻪ ﻟﻜﻲ ﻧﺘﺒﻴﻦ
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻨﺼﻮص ،ﻓﻨﺼﻮص اﻟﺸﻌﺮ،
ﺗﺠﻤﻊ وﺗﺒﺤﺚ وﺣﺪﻫﺎ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﻨﺜﺮ ،وﻛﺬا اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻨﺜﺮﻳﺔ؛ وذﻟﻚ ﻻﺳﺘﺨﺮاج
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﺼﻮص ﻋﻠﻰ ﺣﺪة)  ،(10وﻗﺪ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻔﺼﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻦ
اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻨﺜﺮﻳﺔ ،ﺛﻢ إﺣﺼﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ ﺟﺪاول ﺧﺎﺻﺔ ،واﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ دﻗﺔ
ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻬﺞ ،ﻓﺈن اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن اﻟﻜﺎﻣﻞ إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﻣﻐﺒﺔ ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺼﻮص
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻤﺪروﺳﺔ ﺗﻤﺘﺎز ﺑﺎﻟﺴﻌﺔ واﻟﻜﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ) .(11
ﺑﻴﻦ ﻳﺪي اﻟﻜﺘﺎب
ﻧﺸﺄ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻛﺎن ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﻣﻼء ،ﻓﺎﻷﻣﺎﻟﻲ :اﺳﻢ ﻣﻨﻘﻮص
ﺑﻴﺎء ﺳﺎﻛﻨﺔ ،ﺟﻤﻊ إﻣﻼء ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﻴﺎس ،واﻟﺮاﺟﺢ أﻧﻬﺎ ﺟﻤﻊ أُﻣﻠﻴﺔ :ﻛﺄُﻏﻨﻴﺔ ،وأُﺣﺠﻴﺔ ،وﻫﻲ" :أن
ﻳﻘﻌﺪ ﻋﺎﻟﻢ ،وﺣﻮﻟﻪ ﺗﻼﻣﻴﺬه ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺑﺮ واﻟﻘﺮاﻃﻴﺲ ،ﻓﻴﺘﻜﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻪ )ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ( ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
اﻟﻌﻠﻢ ،وﻳﻜﺘﺒﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ،ﻓﻴﺼﻴﺮ ﻛﺘﺎﺑﺎً ،وﻳﺴﻤﻮﻧﻪ اﻹﻣﻼء واﻷﻣﺎﻟﻲ")  .(12وﻫﻲ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻣﺪﻟﻮﻟﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ
"ﻣﺤﺎﺿﺮة" ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،وﻟﻴﺲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻓﺎرق ،ﺳﻮى أن اﻷﻣﺎﻟﻲ ﺗﻤﻠﻰ – ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ  -ﻣﻦ
اﻟﺬاﻛﺮة ارﺗﺠﺎﻻً ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻗﻠﺐ ،ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة ﻣﻦ أوراق ﻣﻌﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،وﺑﺘﻌﺒﻴﺮ آﺧﺮ:
إن اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة ﺻﻮرة ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺘﻄﻮرة ﻟﻺﻣﻼء ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ووﺣﺪة اﻟﻤﻮﺿﻮع) .(13
وﻗﺪ ﺗﻨﻮﻋﺖ اﻷﻣﺎﻟﻲ ،ﻓﻲ "ﻛﺘﺎب اﻟﻐﺮر واﻟﺪرر" ﻟﻠﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ،أو اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻛﻤﺎ أﻃﻠﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺤﻘﻖ اﻟﻜﺘﺎب؛ ﻓﻬﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ،واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ،واﻵﺛﺎر؛
أي ﻣﺎ ورد ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ – رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ – ﻣﻦ أﻗﻮال ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﻮرده ﻣﻦ أﺧﺒﺎر
اﻟﺸﻌﺮاء :اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ،واﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ،واﻟﻤﻌﻤﺮﻳﻦ ،وﻗﺪ ﺟﻤﻌﺖ أﺧﺒﺎر ﻫﺆﻻء اﻟﺸﻌﺮاء ﺗﺤﺖ أﻣﺎﻟﻲ
اﻟﺸﻌﺮ ،وأﻳﻀﺎً اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،واﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ،وأﺧﺒﺎر ﻣﻦ أُرﺗﺞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺒﺎء،
وأﻳﺎم اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ.
وﻟﻢ أﻟﺘﺰم ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺤﻘﻖ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﻲ أﺛﺒﺘﺖ ﻓﻲ
اﻟﻔﻬﺮس ) (80ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﺠﻠﺴﺎً ،دون اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ وزﻋﺖ ﺗﺤﺖ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻵﺗﻴﺔ:
ﻣﺴﺄﻟﺔ ،وﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ) (30ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ،اﻧﺘ ﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﺨﻄﺎﻃﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺄﺗﻲ
ﻻﺣﻘﺎً ،وآﻳﺔ ،وﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ) ( 4أرﺑﻊ آﻳﺎت ،وﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺬي ذﻛﺮه اﻟﺴﻴﺪ اﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤِﻤﻴﺮي ﻓﻲ
ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ اﻟﻤﺬﻫﺒﺔ ،وﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻮل ﺑﻴﺖ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺤِ ﻤﻴﺮي ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﻴﺪة أﻳﻀﺎً.
ووزﻋﺖ اﻵﻳﺎت ،وﺑﻴﺘﺎ اﻟﺸﻌﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺎﻃﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ .وﻗﺪ ﺗﻮﺧﻴﺖ اﻟﺪﻗﺔ – ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺖ
إﻟﻰ ذﻟﻚ – ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ داﺧﻞ اﻷﻣﻠﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ،أو اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮاﺣﺪ.
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اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻷدﺑﻴﺔ وأﻧﻤﺎﻃﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻟﻲ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ )ت436ﻫـ() :دراﺳﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ(

ﻓﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮاﺣﺪ ﻗﺪ ﻳﻀﻢ ﺗﺄوﻳﻞ آﻳﺔ ﻛﺮﻳﻤﺔ ،وﺣﺪﻳﺜﺎً ﺷﺮﻳﻔﺎً ،وﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ  ...وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.
ﻓﺎﻟﺨﻄﺎﻃﺔ إذاً ،وﺻﻒ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ،ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮاﺣﺪ ،وﻟﻴﺲ
ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻜﺘﺎب .وإذا ﻛﺎن ﻣﺆﻟﻒ اﻟﻜﺘﺎب ،ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﻛﺘﺎﺑﻪ – أُﺳﻮة ﺑﻤﻦ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ – ﺑﻤﻘﺪﻣﺔ ﻳﻜﺸﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺧﻄﺘﻪ وﻣﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ،وﻣﺎ اﺣﺘﻮاه اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻣﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،وﻣﺴﺎﺋﻞ ﻟﻐﻮﻳﺔ ،وﺑﻼﻏﻴﺔ ،وﻧﻘﺪﻳﺔ  ،...إﻻ أن اﻟﻤﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻻ ﻳﺠﺪ
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻵﻳﺎت ،واﻷﺣﺎدﻳﺚ ،وﺿﺮوب اﻷﺷﻌﺎر ،وﻣﺎ ﺳﻮى
ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺪه ﻣﻦ أﻓﻜﺎر ﻣﺬﻫﺒﻴﺔ ،وأﺧﺒﺎر اﻟﺸﻌﺮاء واﻟﺨﻄﺒﺎء .وﺳﻴﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ،
ﺑﺘﺘﺒﻊ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻠﻴﺔ؛ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ،وﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة /اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ،وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة/
اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ،واﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ.
ﺑﻨﻴﺔ اﻷﻣﻠﻴﺔ )اﻟﻤﺠﻠﺲ( ﻓﻲ اﻟﻐﺮر واﻟﺪرر
ﺗﺘﻜﻮن اﻷﻣﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻗﺼﻴﺮة ،ﻣﺜﻞ" :إن ﺳﺄل ﺳﺎﺋﻞ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ،:إن ﺳﺄل
ﺳﺎﺋﻞ ،ﻓﻘﺎل :ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﻮن ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،:إن ﻗﺎل ﻗﺎﺋﻞ :ﻣﺎ ﺗﺄوﻳﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،:ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺨﺒﺮاً ﻋﻦ
ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ،:إن ﺳﺄل ﺳﺎﺋﻞ ،ﻓﻘﺎل :ﻣﺎ ﺗﺄوﻳﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺨﺒﺮاً ﻋﻦ ﻣﻬﻠﻚ ﻗﻮم ﻓﺮﻋﻮن وﺗﻮرﻳﺜﻪ
ﻧﻌﻤﻬﻢ ،:إن ﺳﺄل ﺳﺎﺋﻞ ،ﻓﻘﺎل :ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻛﻢ ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ") .(14
أﻣﺎ اﻟﻤﻘﺪﻣﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ،ﻓﻠﻢ ﻳﺮد ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻮى ﻣﻘﺪﻣﺘﻴﻦ؛ اﻷوﻟﻰ :أﺷﺎر ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻜﺮار ﻓﻲ ﺳﻮرة
اﻟﻜﺎﻓﺮون)  .(15واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻓﻲ رد اﻟﺰﻋﻢ ﺑﺄن اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻳﺆﻣﺮ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻴﻪ)  .(16وﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ أن
اﻷﻣﺎﻟﻲ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ – ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ  -ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﺒﺎرات اﻟﺴﻨﺪ ﻛـ" :ﺣﺪﺛﻨﺎ ،ﺣﺪﺛﻨﻲ ،أﺧﺒﺮﻧﺎ،
أﺧﺒﺮﻧﻲ ،ﻗﺎل "...إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎرات) .(17
وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻣﻠﻴﺔ آﻳﺔ ﻗﺮآﻧﻴﺔ ﻳﺒﺪؤﻫﺎ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻘﺪﻣﺎت )إن ﺳﺄل ﺳﺎﺋﻞ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻗﺎل
ﺗﻌﺎﻟﻰ  ،(.. .ﺛﻢ ﻳﺸﺮع ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮه اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،ﻣﺴﺘﺸﻬﺪاً ﻋﻠﻰ ﻛﻞ وﺟﻪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺟﻮه
ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻔﻈﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ؛ إﻳﻤﺎﻧﺎً ﻣﻨﻪ ﺑﺄن اﻟﻘﺮآن ﻳﻔﺴﺮ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎ ،أو اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ ،أو
اﻟﺸﻌﺮ ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻣﻨﻪ ﻟﻼﺳﺘﺸﻬﺎد ،ﻛﺎﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ،واﻹﺳﻼﻣﻲ واﻷﻣﻮي؛ ﺳﻮاء أﻛﺎن
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ أم ﻣﻤﺎ ﻳﺮوﻳﻪ ﻋﻦ ﺷﻴﻮﺧﻪ .وﺑﻌﺪ أن ﻳﻤﺤﺺ ﻫﺬه اﻟﻮﺟﻮه ،وﻳﻨﺨﻠﻬﺎ ،ﻣﺆﻳﺪاً
ﺑﻌﻀﻬﺎ ،وداﺣﻀﺎً ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ،ﻳﺨﺘﺎر ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺆﻳﺪ رأﻳﻪ ،وﻳﻨﺎﺳﺐ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮه؛ ﻟﻴﺲ اﻋﺘﺒﺎﻃﺎً ،أو
ﻛﻴﻔﻤﺎ اﺗﻔﻖ ،ﺑﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻀﺪه اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي ،ﻓﺈن ﻋﺪم اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي ،ﻋﻤﺪ إﻟﻰ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻔﻜﺮ ،ﻳﺮوز
ﺑﻬﻤﺎ اﻟﻔﻜﺮة أو اﻟﺮأي ،ﻓﻤﺎ واﻓﻘﻬﻤﺎ أﺧﺬ ﺑﻪ ،وﻣﺎ ﺧﺎﻟﻔﻬﻤﺎ ﻧﻔﺎه وأﺑﻌﺪه)  (18وﻳﺴﺘﻌﻴﻦ – أﺣﻴﺎﻧﺎً -
ﺑﻌﻤﻠﻲ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻌﺾ وﺟﻮه اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،ﻓﺘﺮاه ﻳﻘﻮل :إن اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ ﻛﺬا) ،(19
أو إن ﻫﺬه اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺬا)  ،(20وﻓﻲ اﻵﻳﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺗﺄﺧﻴﺮ)  ،(21أو ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺬف)  ،(22أو
ﻛﻨﺎﻳﺔ)  . (23وﻗﺪ ﺗﺴﻌﻔﻪ إﺣﺪى اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﺄﺧﺬ ﺑﻬﺎ)  ،(24وأﺣﻴﺎﻧﺎً ﻳﻜﻮن
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اﻟﻬﺪروﺳﻲ

اﻹﺷﻜﺎل ﻓﻲ ﻓﻬﻢ اﻵﻳﺔ ،ﻫﻮ ﻟﻔﻈﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻓﻴﻮرد ﻣﻌﻈﻢ وﺟﻮﻫﻬﺎ ،ﺛﻢ ﻳﺨﺘﺎر ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ اﻟﺴﻴﺎق
اﻟﺬي وردت ﻓﻴﻪ)  (25وﺗﺮاه – ﺗﺎرة – ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ رأي ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ،ﻓﻴﻨﺤﻮ ﻧﺤﻮه ﻓﻲ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ،
ﻣﺆﻳﺪاً ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﻠﻐﻮي ،أو اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﻠﻲ)  (26وﺗﺎرة أﺧﺮى ﻳﺨﻄﺊ آراءﻫﻢ ،وﻳﺼﻤﻬﻢ ﺑﺎﻟﺠﻬﻠﺔ
واﻟﻤﻐﻔﻠﻴﻦ ) .(27
وﻳﺒﺪو ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻠﻪ ﻟﻶﻳﺎت – ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ أﻧﻪ ﻳﺆوﻟﻬﺎ وﻳﻮﺟﻬﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ،أو أﺻﺤﺎب
اﻟﻌﺪل ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻬﻢ ،ﻓﺈذا ﻣﺎ أﻟﻔﻰ آﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺎت أوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ﻣﺎ دار
ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﻧﺼﻮص ﺷﻌﺮﻳﺔ وﻧﺜﺮﻳﺔ ،ورﺑﻤﺎ ﻣﺜﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﺧﺮوﺟﺎ ﻓﺮدﻳﺎ
ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻮرﻫﺎ اﻟﻨﺺ ،ﻣﻊ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺬه اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎت اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف ﻗﺪرا ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﺨﺼﻮص ﻫﺬا
اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺷﺎري اﻟﻠﻐﻮي) .(28
وﻟﻴﺲ ﻓﻲ أﻣﺎﻟﻲ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ﺳﻮى ﺛﻼث أﻣﺎل اﻧﻔﺮدت ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻼﻏﻴﺔ؛ اﻷوﻟﻰ:
ﺗﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎت ﻓﻲ ﺑﻌﺾ أﺷﻌﺎر اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻌﺮب)  ،(29واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺮض ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻜﺮار ﻓﻲ
ﺳﻮرة اﻟﺮﺣﻤﻦ)  .(30اﻵﻳﺔ ) 13ﻓﺒﺄي آﻻء رﺑﻜﻤﺎ ﺗﻜﺬﺑﺎن()  ،(31وﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﻜﺎﻓﺮون اﻵﻳﺔ ) 5 ،3وﻻ
أﻧﺘﻢ ﻋﺎﺑﺪون ﻣﺎ أﻋﺒﺪ ) (3وﻻ أﻧﺎ ﻋﺎﺑﺪ ﻣﺎ ﻋﺒﺪﺗﻢ ) (4وﻻ أﻧﺘﻢ ﻋﺎﺑﺪون ﻣﺎ أﻋﺒﺪ ) .(32 )(5وﻓﻲ
ﺳﻮرة اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ)  (33اﻵﻳﺎت) :4 ،3 :ﻛﻼ ﺳﻮف ﺗﻌﻠﻤﻮن) (3ﺛﻢ ﻛﻼ ﺳﻮف ﺗﻌﻠﻤﻮن ) ،(34 )((4وﻗﺪ ﻋﺎﻟﺞ
اﻟﺘﻜﺮار ﻓﻲ ﻫﺬه اﻵﻳﺎت؛ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ واﻟﻤﺒﻨﻰ ،وﻋﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﺮب ،وﺳﻨﻨﻬﻢ ﻓﻲ
ﻟﻐﺘﻬﻢ ،ورأى ﻫﺬا ﻛﺜﻴﺮاً ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ،واﺳﺘﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ)  ،(35وﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺗﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ،وﻗﺪ أﺷﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻋﻨﺪ
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺮار وﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ واﻟﻜﻨﺎﻳﺔ)  (36ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎﺛﺮت ﻫﺬه
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺗﻀﺎﻋﻴﻒ أﻣﺎﻟﻴﻪ وﺛﻨﺎﻳﺎﻫﺎ ،ﻓﻴﻠﺘﻘﻂ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺨﺪم ﻣﺒﺤﺜﻲ اﻟﺘﺄوﻳﻞ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻷﻣﺎﻟﻲ.
وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻣﻠﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎً ﺷﺮﻳﻔﺎً ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮرد اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻤﺘﻨﻪ ،أو ﻳﺬﻛﺮه ﻣﻊ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺳﻨﺪه ،وذﻟﻚ
ﻣﻦ ﻣﺤﻔﻮﻇﻪ ،أو ﻣﻦ أ ﺣﺪ ﻛﺘﺐ اﻷﺣﺎدﻳﺚ؛ ﻛﻐﺮﻳﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻷﺑﻲ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳﻼم ،أو ﻏﺮﻳﺐ
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻷﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ)  .(37ﻓﻴﺜﺒﺖ ﻣﺘﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ دون أي ﻣﻘﺪﻣﺔ ،ﺛﻢ ﻳﺸﺮع ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻞ
ﻣﺎ أﺷﻜﻞ ﻣﻨﻪ ،ﺳﻮاء أﻛﺎن ذﻟﻚ اﻹﺷﻜﺎل ﻓﻲ ﻟﻔﻈﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻴﻪ ،أم ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﺪور ﻋﻠﻴﻪ
ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ،وإذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻤﺎ ﻳﺮوﻳﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ،أو اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺮض ﻟﺘﺄوﻳﻼﺗﻬﻤﺎ
ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ،ﻓﻴﺨﻄﺊ ﻣﺎ ﻳﺬﻫﺒﺎن إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺗﺎرة ،أو ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﻣﺎ ﻳﺮﺟﺤﺎن ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ
ﺗﺎرة أﺧﺮى ،ﺷﺎﻓﻌﺎً ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي ،أو اﻟﺴﻴﺎﻗﻲ ،أو اﻟﻌﻘﻠﻲ.
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اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻷدﺑﻴﺔ وأﻧﻤﺎﻃﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻟﻲ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ )ت436ﻫـ() :دراﺳﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ(

وﻗﺪ ﻳﻘﺪح ﻓﻲ ذﻫﻨﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ إﻟﻴﻪ ،ﻓﻴﻠﺘﻤﺲ ﻟﻪ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﻮﻏﻪ ،ﻓﻴﺒﺪو أﻛﺜﺮ ﺟﻼ ًء
ووﺿﻮﺣﺎً وإﻗﻨﺎﻋﺎً ﻣﻤﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ أو اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ)  .(38وﺗﺮاه أﺣﻴﺎﻧﺎً ﻳﻨﺒﻪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ
ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻦ ﻣﺠﺎز واﺳﺘﻌﺎرة وﺗﺸﺒﻴﻪ ،وﺣﺬف  ...ﻻ ﺳﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻟﻬﺎ دور
ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي أراد اﻟﺮﺳﻮل – ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ – أن ﻳﻮﺻﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ
وإﻟﻰ ﻣﻦ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه)  .(39وﺧﻼﺻﺔ اﻷﻣﺮ ﻓﺈن اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﺠﺪ ﻓﺮﻗﺎً ﻛﺒﻴﺮاً ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﺗﺄوﻳﻠﻪ ﻟﻠﻨﺼﻴﻦ اﻟﺪﻳﻨﻴﻴﻦ )اﻟﻘﺮآن واﻟﺤﺪﻳﺚ( ،ﻓﻬﻮ ﻳﺨﺘﺎر ﻣﺎ ﻏﻢ ﺗﺄوﻳﻠﻪ ،واﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮه ،ﻟﻴﺰﻳﻞ
ﻋﻨﻪ اﻹﺑﻬﺎم ،وﻳﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ اﻟﻐﻤﻮض.
وﻳﻨﻬﺞ اﻟﻨﻬﺞ ﻋﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺗﻨﺎول آﺛﺎر اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ – رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ – ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺄوﻳﻞ) .(40
أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻣﺎﻟﻲ ﺷﻌﺮﻳﺔ ،ﻓﻴﺒﺪأ ﺑﺘﺮﺟﻤﺔ ﻣﻮﺟﺰة ﻟﺤﻴﺎة اﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﺛﻢ ﻳﺨﺘﺎر ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻤﺎ
اﺳﺘﺤﺴﻨﻪ ﻣﻦ ﺷﻌﺮه ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻷﻏﺮاض اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ)  ،(41وﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺬﻟﻚ ،وإﻧﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﻏﻤﺾ
ﻣﻦ أﺑﻴﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺸﺮح واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ واﻟﻨﻘﺪ ،ﻣﺸﻴﺮاً إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ أﺧﺬﻫﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ ﻏﻴﺮه ،وﻫﻮ
ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺴﺮﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻘﺪﻳﻢ ،واﻟﺘﻨﺎص ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻬﻴﻦ ،ﺑﻞ ﻫﻮ
ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﻤﻜﺎن ،ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻃﻼﻋﺎً واﺳﻌﺎً ،وذاﻛﺮة وﻗﺎدة ،وﺣﺎﻓﻈﺔ واﺳﻌﺔ ﺗﻠﻢ ﺑﺄﻃﺮاف
اﻟﺘﺮاث اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ذاﺋﻘﺔ ﻣﺮﻫﻔﺔ ،وﺗﺬوق دﻗﻴﻖ ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻌﺎﻟﻖ ﺑﻴﻦ
اﻟﻨﺼﻮص دﻗﻴﻘﺎً وﺣﺎداً ،ﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻴﻪ إﻻ ﺷﺎﻋﺮ ﻧﺎﻗﺪ ،ﻓﻴﻘﻴﻢ ﻣﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،وﻳﻮرد ﻣﻦ
اﻷﺷﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺪور ﺣﻮﻟﻬﺎ ،وﻳﺸﺮح ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻳﺐ) .(42
وﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ دﻋﺎﻫﺎ روﻣﺎن ﻳﺎﻛﺒﺴﻮن ) (Roman Jakobsonإﺳﻘﺎط ﻣﺤﻮر اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ
ﻣﺤﻮر اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،وﻳﻤﺜﻞ ﻣﺤﻮر اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻤﻌﺠﻤﻲ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ أو اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ
ﻋﻤﻮدﻳﺎ ،وﺑﻮﺳﺎﻃﺘﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﺳﺘﺒﺪال ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺄﺧﺮى ،أﻣﺎ ﻣﺤﻮر اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ أو اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻠﻮ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر ،وﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺿﻢ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﻌﻀﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ وﻧﻈﻤﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻘﻲ ﺣﺴﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
اﻟﻨﺤﻮ ،وﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺼﺮف ،ﻓﺎﻟﻨﺺ اﻷدﺑﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﺑﻌﺎده اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﺒﺮ
ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ)  ،(43وﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ واﻋﻴﺔ ﻻ ﻋﻔﻮﻳﺔ)  ،(44إذا ﻛﺎن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻫﺮﻳﻴﻦ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪﻳﻨﻪ ﻣﻦ
ﻓﻤﻪ؛ أي ﻣﻤﺎ روي ﻣﻦ ﺷﻌﺮه)  ،(45وﻳﻨﺎﻗﺶ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﻣﺎﻟﻲ – أﻳﻀﺎً  -ﻣﺎ ﻋﺎﺑﻪ اﻵﻣﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺘﺮي
وأﺑﻲ ﺗﻤﺎم ،ﻣﺒﻴﻨﺎً وﺟﻪ اﻟﺼﻮاب ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻴﻬﻤﺎ ،وﻣﻨﺒﻬﺎً إﻟﻰ ﻓﺴﺎد رأي اﻵﻣﺪي ﻓﻲ ذﻟﻚ) .(46
وﻓﻲ اﻷﻣﺎﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،ﻧﺮاه ﻳﻌﺮض اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ دون ﻟﺒﺲ أو ﻏﻤﻮض ،ﺛﻢ
ﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻃﺮاﻓﻬﺎ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺪع ﻣﺠﺎﻻً ﻟﺴﺎﺋﻞ أو ﻣﻌﺘﺮض ،أو ﻟﺨﺎﻃﺮ ،أو ﺳﺆال ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ أو ﺑﻌﻴﺪ ،ﺛﻢ ﻳﺨﺘﺎر ﻣﺎ ﻳﺮاه ،أو ﻳﻌﺘﻘﺪه ﺻﻮاﺑﺎً ،ﻣﻌﺘﻤﺪاً ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻨﻘﻠﻲ )اﻟﻘﺮآن ﻓﻘﻂ( واﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﻠﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻬﺞ ﻧﻬﺞ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ واﻟﻤﻨﺎﻃﻘﺔ ،ﺑﺎدﺋﺎً ﺑﺎﻟﻤﻘﺪﻣﺔ،
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وﻣﻨﺘﻬﻴﺎً ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ،وﻳﻨﺪر ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﻣﺎﻟﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ واﻟﻨﺜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء؛
ﻷن اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﻠﻐﻮي ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻮاﻃﻦ) .(47
أﻣﺎ اﻷﻣﺎﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﻋﺮض ﻓﻴﻬﺎ ا ﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،ﻓﺘﺮاوﺣﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻔﻈﺔ
ﻣﺎ؛ ﻛﻠﻔﻈﺔ "ﻋِﺮض")  ،(48وﻣﺘﺮادﻓﺎت ﺑﻌﺾ اﻷﻟﻔﺎظ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺘﺮادﻓﺎت ﻟﻔﻈﺔ "اﻷود" ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻴﻞ) .(49
وﻋﺎﻟﺞ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻟﻲ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ :اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ،واﻟﺘﻜﺮار ،واﻟﻜﻨﺎﻳﺔ .ﻓﻀﻼً ﻋﻤﺎ اﻧﻀﻮت ﻋﻠﻴﻪ
اﻷﻣﺎﻟﻲ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ أﺛﻨﺎء ﺗﺄوﻳﻠﻪ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ،واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ.
وﻳﻠﺤﻆ ﻓﻲ أﺧﺒﺎر ﻣﻦ أُرﺗﺞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻴﺎن ،أﻧﻪ ﻗﺪم ﻟﻬﺬه اﻷﻣﻠﻴﺔ
ﺑﻤﻘﺪﻣﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﺗﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺣﺼﻮل ﻇﺎﻫﺮة اﻹرﺗﺎج واﻟﺤﺼﺮ ،ﺣﺘﻰ ﻟﺪى ﻣﻦ ﺷﻬﺪ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺒﻼﻏﺔ
واﻟﺒﻴﺎن ،وﺗﻮﻗﺪ اﻟﻔﻜﺮ ،وﻣﻀﺎء اﻟﻘﺮﻳﺤﺔ؛ ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻳﻌﻮد ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻫﻴﺒﺔ اﻟﻤﻮﻗﻒ ،أو إﻟﻰ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺪ
ﻳﻨﺴﻰ ﺷﻴﺌﺎً ﻗﺼﺪه ،وﻋﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم ﻓﻴﻪ ،وﻗﺪ روى أﺧﺒﺎر ﻣﻦ ﺣﺪث ﻟﻪ اﻟﺤﺼﺮ واﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦ
اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﺷﻴﺨﻪ أﺑﻲ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻤﺮزﺑﺎﻧﻲ) .(50
وأﻣﻠﻰ أﻣﻠﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ أﻳﺎم اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻳﻮم داﺣﺲ واﻟﻐﺒﺮاء؛ اﻟﺬي وﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠﺘﻲ
ﻋﺒﺲ وذﺑﻴﺎن؛ ﺑﺴﺒﺐ رﻫﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺎق ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺳﻲ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ زﻫﻴﺮ؛ داﺣﺲ واﻟﻐﺒﺮاء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﻓﺮﺳﻲ
ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ ﺑﺪر اﻟﻔﺰاري "اﻟﺨﻄّﺎر ،واﻟﺤﻨﻔﺎء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى)  .(51واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﻬﺒﺎءة ،ﺣﻴﺚ
اﻟﺘﻘﻰ ﺑﻨﻮ ﻋﺒﺲ ،وﺑﻨﻮ ﻓﺰارة ﻓﻲ ﻳﻮم ﻗﺎﺋﻆ ،ﻓﺎﻗﺘﺘﻠﻮا ﻗﺘﺎﻻً ﻋﻈﻴﻤﺎً) .(52
ﻣﺼﺎدر اﻷﻣﺎﻟﻲ )ﻓﻲ اﻟﻐﺮر واﻟﺪرر(
أﻣﺎ ﻣﺼﺎدر اﻷﻣﺎﻟﻲ ،ﻓﺘﻨﻮﻋﺖ ﺑﺘﻨﻮﻋﻬﺎ ،ﻓﻔﻲ اﻷﻣﺎﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎول ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺄوﻳﻞ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ
اﻋﺘﻤﺪ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ،وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ أﺑﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ )ت 303
ﻫـ( ،وﺗﻔﺴﻴﺮ أﺑﻲ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺤﺮ اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ )ت 312ﻫـ( ،اﻟﻤﺴﻤﻰ )ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻟﻤﺤﻜﻢ
اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ( ،وﺗﻔﺴﻴﺮ أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺒﻠﺨﻲ )ت  319ﻫـ( وﺗﻔﺴﻴﺮ أﺑﻲ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺮﻣﺎﻧﻲ )ت
384ﻫـ( ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮآن؛ ﻛﻜﺘﺎب ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮآن ﻷﺑﻲ زﻛﺮﻳﺎ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ زﻳﺎد اﻟﻔﺮاء
اﻟﻜﻮﻓﻲ )ت  207ﻫـ( ،و ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮآن ﻷﺑﻲ إﺳﺤﺎق إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰﺟﺎج اﻟﺒﻐﺪادي )ت
241ﻫـ() .(53
وﻓﻲ اﻷﻣﺎﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﺖ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ،اﺳﺘﻌﺎن اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﻜﺘﺎب ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻷﺑﻲ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﺑﻦ ﺳﻼّم اﻟﻬﺮوي )ت 224ﻫـ( ،وﻏﺮﻳﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻷﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ
) .(54
اﻟﺪﻳﻨﻮري )ت 276ﻫـ(
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اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻷدﺑﻴﺔ وأﻧﻤﺎﻃﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻟﻲ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ )ت436ﻫـ() :دراﺳﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ(

وﻓﻲ أﻣﺎﻟﻲ اﻵﺛﺎر ،ﻳﺮاوح ﺑﻴﻦ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﻦ أﺑﻲ ﻋﺒﻴﺪ ،واﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ)  (55وﺑﻴﻦ اﻻﺗﻜﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺬاﻛﺮة
وﻣﺎ اﺧﺘﺰن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﻔﻮظ ﻛﺜﻴﺮ ،ﻓﻼ ﻳﺸﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺬي أﺧﺬ ﻋﻨﻪ ،أو إﻟﻰ اﻟﺸﻴﺦ
اﻟﺬي روى ﻋﻨﻪ) .(56
وﻓﻲ اﻷﻣﺎﻟﻲ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،وﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻣﻦ أﺧﺒﺎر اﻟﺸﻌﺮاء ،وﻣﺴﺘﺤﺴﻦ أﺷﻌﺎرﻫﻢ ،ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ
ذﻛﺮﻫﺎ – ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ  -ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﻈﺘﻪ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ،وذاﻛﺮﺗﻪ اﻟﻘﻮﻳﺔ ،ﻓﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻛﺜﻴﺮ ،واﻃﻼﻋﻪ واﺳﻊ ،ﻓﺘﺮاه
ﻳﻘﻮل :روى)  ،(57روي)  ،(58ذﻛﺮ)  ،(59ﻗﺎل)  ،(60وﺗﺎرة ﻳﺮوي ﺑﻌﺾ أﺧﺒﺎر ﻫﺆﻻء اﻟﺸﻌﺮاء وأﺷﻌﺎرﻫﻢ ﻋﻦ
ﺷﻴﻮﺧﻪ ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﺮزﺑﺎﻧﻲ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان )ت 384ﻫـ()  ،(61وأﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ)  ،(62واﺑﻦ ﺟﻨﻴﻘﺎ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ اﻟﺪﻗﺎق ،ﻟﻢ أﻗﻒ ﻋﻠﻰ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻪ)  ،(63وﻗﺪ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أﺣﺪ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺄﺧﺒﺎر اﻟﺸﻌﺮاء وأﺷﻌﺎرﻫﻢ ﺗﺎرة أﺧﺮى؛
ﻛﺪﻳﻮان اﻟﺤﻤﺎﺳﺔ ﻷﺑﻲ ﺗﻤﺎم )ت 231ﻫـ()  (64وﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﻌﺮاء ﻻﺑﻦ ﺳﻼم )ت 232ﻫـ()  ،(65وﻋﻴﻮن
اﻷﺧﺒﺎر ﻻﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ )ت 276ﻫـ()  ،(66وﻛﺘﺎب اﻟﻤﻌﻤﺮﻳﻦ ﻷﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﻧﻲ )ت 235ﻫـ() .(67
وﺗﻜﺎد اﻷﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ أو اﻟﺸﻔﺎﻫﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻣﺠﺮد ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻜﺮة ﺗﺨﻄﺮ
ﻟﻪ ،أو ﺳﺆال ﻳﻄﺮﺣﻪ ،أو ﻳﻄﺮح ﻋﻠﻴﻪ ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ اﻟﺸﻴﻌﻲ ،ﺛﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺼﻮرة ﻣﻔﺼﻠﺔ وﺟﻠﻴﺔ) .(68
وﻓﻲ اﻷﻣﺎﻟﻲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،ﺗﺒﺪو اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﻌﺠﻢ اﻟﻌﻴﻦ ﻟﻠﺨﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻔﺮاﻫﻴﺪي )ت
170ﻫـ()  ،(69وﻛﺘﺎب اﻟﻨﻮادر ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻷﺑﻲ زﻳﺪ اﻷﻧﺼﺎري )ت 215ﻫـ()  ،(70وﺗﻬﺬﻳﺐ اﻷﻟﻔﺎظ ﻻﺑﻦ
اﻟﺴﻜﻴﺖ )ت 244ﻫـ()  ،(71واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ﻟﻠﺠﺎﺣﻆ )ت 255ﻫـ()  ،(72وﻣﺠﺎﻟﺲ ﺛﻌﻠﺐ )ت
291ﻫـ()  ،(73وﻛﺘﺎب اﻻﺷﺘﻘﺎق ﻻﺑﻦ درﻳﺪ )ت 321ﻫـ()  ،(74واﻟﺼﺤﺎح ﻟﻠﺠﻮاﻫﺮي )ت 393ﻫـ() ،(75
وﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ ﻻﺑﻦ ﻓﺎرس )ت 395ﻫـ()  ،(76وﻳﻌﻤﺪ – أﺣﻴﺎﻧﺎً – إﻟﻰ ﻧﻘﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻦ
ﺷﻴﺨﻪ اﺑﻦ ﺟﻨﻴﻘﺎ)  ،(77وﻳﻔﺴﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻪ ،دون اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ أي ﻣﺼﺪر ﻛﺘﺎﺑﻲ أو ﺷﻔﻮي ،ﻛﻤﺎ
ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻷﻟﺜﻎ واﻷﻟﻴﻎ ،ﻓﻘﺎل :اﻷﻟﺜﻎ اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻧﻪ ردة ﻓﻲ ﺣﺮف
ﺑﻌﻴﻨﻪ؛ ﻛﺎﻟﻄﺎء واﻟﺴﻴﻦ ،وﻣﺎ أﺷﺒﻬﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺮوف؛ واﻷﻟﻴﻎ اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺤﺮوف
ردة) .(78
اﻷﻧﻤﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﻣﺎﻟﻲ وﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ )دراﺳﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ(
ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻷﻣﺎﻟﻲ وﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻬﺎ ،وﻧﺴﺒﺘﻬﺎ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب.
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اﻟﻬﺪروﺳﻲ

اﻟﺨﻄﺎﻃﺔ رﻗﻢ ) :(1ﺗﻮﺿﺢ ﻧﻮع اﻷﻣﺎﻟﻲ وﻋﺪدﻫﺎ ،وﻧﺴﺒﺘﻬﺎ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
اﻷﻣﺎﻟﻲ
ﻧﻮع اﻷﻣﻠﻴﺔ

اﻟﻌﺪد

اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ
اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
اﻵﺛﺎر
اﻟﺸﻌﺮ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ
أﺧﺒﺎر ﻣﻦ أُرﺗﺞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺒﺎء
أﻳﺎم اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ

103
29
2
133
49
8
3
1
2
اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎم
330

اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻜﻞ أﻣﻠﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎم
%31.21
%8.78
%0.60
%40.35
%14.84
%2.42
%0.90
%0.30
%0.60
اﻟﻤﺠﻤﻮع
%100

وﻳﺒﺪو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎﻃﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،أن اﻷﻣﺎﻟﻲ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ؛ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺧﺒﺎر اﻟﺸﻌﺮاء
وأﺷﻌﺎرﻫﻢ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ) (133ﻣﺌﺔ وﺛﻼﺛﺎً وﺛﻼﺛﻴﻦ أﻣﻠﻴﺔ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺑﻠﻐﺖ ) ،(%40.30وﻗﺪ اﻣﺘﺪت اﺧﺘﻴﺎراﺗﻪ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،وﻫﻲ
اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﻷﻏﺮاض ،ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ اﻟﻜﻢ ،ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮاء واﻟﺸﺎﻋﺮات اﻟﻤﺸﻬﻮرﻳﻦ ،ﺑﻞ
ﺗﺮى ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻤﺒﺮ ز واﻟﻤﻐﻤﻮر ،وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻟﺪﻳﻪ؛ ﻛﺎن ﻣﺒﻌﺜﻪ اﻟﺬوق اﻟﻤﺜﻘﻒ /اﻟﺬوق اﻟﻔﻨﻲ،
واﻟﺤﺲ اﻟﻤﺮﻫﻒ ،واﻟﺬاﺋﻘﺔ اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﺤﺎدة ،وﻻ ﻏﺮو ﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﻓﻬﻮ ﺷﺎﻋﺮ وأدﻳﺐ ﻣﺎرس اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻦ؛
اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻨﺜﺮ ،ﻓﺄﺟﺎد وﺗﻔﻮق ﻓﻴﻬﻤﺎ ،ﺑﺎﻟﺪرﺑﺔ وﻃﻮل اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ،واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ،ﻓﻀﻼً
ﻋﻦ اﻻﻃﻼع اﻟﻮاﺳﻊ ،ﻋﻠﻰ ﺟﻴﺪ اﻷدب؛ ﺷﻌﺮه وﻧﺜﺮه ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
وﻟﻢ ﻳﻜﺘﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ﺑﺈﻳﺮاد اﻷﺑﻴﺎت ﺣﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻛﺎن ﻳﻘﻒ – ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ  -ﻋﻨﺪﻫﺎ ،ﺷﺎرﺣ ًﺎ
ﻏﺮﻳﺒﻬﺎ ،وﻣﻮﺟﻬﺎً ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻌﻔﻪ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ اﻟﻮاﺳﻊ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،وأﺣﻴﺎﻧﺎً ﻳﻘﺎرن ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ
اﻟﺸﻌﺮاء ،ﻣﺸﻴﺮاً إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬه اﻟﻼﺣﻖ ﻋﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وأﺣﻴﺎﻧﺎً ﻳﺘﺨﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺑﻴﺎت ﻟﻌﺪد ﻣﻦ
اﻟﺸﻌﺮاء ﻓﻲ ﻏﺮض واﺣﺪ ،ﺛﻢ ﻳﺨﻠﺺ إﻟﻰ ان أﺣﺴﻦ ﺷﻌﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ وﺻﻒ اﻟﻤﻤﺪوح؛ ﺑﻤﻨﻊ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ
ﻣﻨﻌﻪ ،وﺑﺬل ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺑﺬﻟﻪ ،ﻗﻮل ﺻﺮﻳﻊ اﻟﻐﻮاﻧﻲ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ) :(79
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اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻷدﺑﻴﺔ وأﻧﻤﺎﻃﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻟﻲ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ )ت436ﻫـ() :دراﺳﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ(

ﻳﺬَﻛﺮﻧﻴﻚ

اﻟﺠﻮد

ﻓﺄﻟﻘﺎك

ﻋﻦ

وأَﺣﻤﺪ

ﻣِﻦ

واﻟﺒﺨﻞُ
ﻣﺬﻣﻮﻣِﻬﺎ

أﺧﻼﻗﻚ

اﻟﺒﺨﻞَ

واﻟﻨﱡﻬﻰ

وﻗﻮلُ

ﻣﺘﻨﺰﻫﺎً

وأﻟﻘﺎك

إﻧﱠﻪ

اﻟﺨﻨﺎ
ﻓﻲ

واﻟﺤِﻠ ﻢ
ﻣﺤﻤﻮدِﻫﺎ

واﻟﺠﻬﻞُ
وﻟﻚ

اﻟﻔﻀﻞُ

ﺑﻌِﺮﺿِﻚ – ﻻ ﺑﺎﻟﻤﺎل ﺣﺎﺷﺎ ﻟﻚ - اﻟﺒﺨﻞُ

وﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻌﻠﻞ ،ﺷﺄﻧﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﺄن ﺳﺎﺋﺮ اﺧﺘﻴﺎراﺗﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ واﺳﻌﺔ،
وﻗﺪرة ﻧﺎﻓﺬة ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺼﺎء اﻷﺷﻌﺎر ،واﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ.
وﺗﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﻣﺎﻟﻲ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ،إذ ﺑﻠﻐﺖ ) (103ﻣﺌﺔ وﺛﻼث أﻣﻠﻴﺎت،
ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(%31.21وﻟﻌﻞ ذﻟﻚ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﻣﻦ أﻫﺪاف أﻣﺎﻟﻴﻪ ﻛﺸﻒ ﻣﺎ ﻏﻢ ﺗﺄوﻳﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎﺻﺔ،
ﺑﻠﱠﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﻵﻳﺎت ،وإﻣﺎﻃﺔ اﻟﻠﺜﺎم ﻋﻤﺎ دار ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ أﺳﺌﻠﺔ ،أو ﻋﻤﺎ أُﺛﻴﺮ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ
إﺷﻜﺎﻻت ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻵﻳﺎت اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ،ﻓﻘﺪ وﺟﻪ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺻﺤﺎب اﻻﻋﺘﺰال ،أو أﺻﺤﺎب
اﻟﻌﺪل ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻠﻮ ﻟﻪ أن ﻳﺴﻤﻴﻬﻢ ،وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺪ اﻷﻣﺎﻟﻲ أﺣﺪ ﻣﺼﺎدر ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ.
ﺛﻢ ﺗﺄﺗﻲ اﻷﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ) (49ﺗﺴﻌﺎً وأرﺑﻌﻴﻦ أﻣﻠﻴﺔ،
وﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ) ،(%14.84وﻫﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ﻣﻤﺎ اﺷﺘﺠﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮأي ،ودار ﺣﻮﻟﻬﺎ اﻟﺠﺪل،
وأﻗﻴﻤﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮات؛ ﻣﺜﻞ :اﻟﻘﻮل ﺑﺮؤﻳﺔ اﻟﻠﻪ ،وﺧﻠﻖ أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد ،وإرادة اﻟﻠﻪ ﻟﻠﻘﺒﺎﺋﺢ،
واﻟﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮب اﻷﺻﻠﺢ ،وﻗﺮر ﻓﻴﻬﺎ رأﻳﻪ ورأي أﺻﺤﺎﺑﻪ ،وداﻓﻊ ﻋﻨﻬﻢ ،واﺣﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ ،وﻣﻊ
ذﻟﻚ ﻛﺎن رﻓﻴﻘﺎً ﺑﺎﻟﺠﺪل ،ﻋﻔﻴﻔﺎً ﻓﻲ اﻟﻘﻮل ،ﻳﻘﺎرع اﻟﺤﺠﺔ ﺑﺎﻟﺤﺠﺔ ،وﻳﺪﻓﻊ اﻟﺮأي ﺑﺎﻟﺮأي.
وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻷﻣﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ،وﻛﺎن ﻋﺪدﻫﺎ )(29
ﺗﺴﻌﺎً وﻋﺸﺮﻳﻦ أﻣﻠﻴﺔ ،وﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ) (%8.78وﻫﻲ أﺣﺎدﻳﺚ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ ،وﻳﺒﺪو
اﻟﺘﻌﺎرض ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﻓﺤﺎول ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ وﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ ،ﻣﺘﺒﻌﺎً اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻧﻔﺴﻪ ،اﻟﺬي اﺗﺒﻌﻪ ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻞ اﻵﻳﺎت
اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ،وﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎً ﺑﺸﻮاﻫﺪ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺸﻌﺮ ،وﻣﻮﺿﺤﺎً رأي أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،وﻣﻔﺼﺤﺎً ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ
ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ .وﻳﺒﺪو ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻷﺑﻲ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳﻼم ،وأﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،وأﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻷﻧﺒﺎري ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص.
وﺗﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ اﻷﻣﺎﻟﻲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،ﻓﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ) (8ﺛﻤﺎﻧﻲ أﻣﻠﻴﺎت ،ﺑﻨﺴﺒﺔ
) (%2.42وﻗﺪ ﻓﺴﺮ ﻓﻴﻬﺎ أﻟﻔﺎﻇﺎً ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺎً وﺟﻪ اﻟﺼﻮاب ﻓﻴﻬﺎ ،وﻣﺒﻴﻨﺎً ﻓﺴﺎد ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻟﺪى ﻣﻦ
ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،ﻛﻠﻔﻈﺔ )اﻟﻠﺤﻦ( اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻘﺘﺎل اﻟﻜﻼﺑﻲ)  ،(80وﻟﻔﻈﺔ )اﻟﻌِﺮض( ﻓﻲ ﺑﻴﺖ
ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ،ﻓﻴﻮرد اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻷﻟﻔﺎظ ،،ﺛﻢ ﻳﺮﺟﺢ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﺬي ﺣﺪده اﻟﺴﻴﺎق،
ﻣﺴﺘﺸﻬﺪاً ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.
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وﺟﺎءت اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ) (3ﺛﻼث أﻣﻠﻴﺎت ،ﺑﻨﺴﺒﺔ
) ،(%0.90وﺗﻨﺎول ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻜﺮار ،واﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ،واﻟﻤﺠﺎز ،وﻗﺪ أﺷﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻟﻰ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﻓﻲ
اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ.
وﺗﻠﺘﻬﺎ أﻣﺎﻟﻲ اﻵﺛﺎر ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ) (2اﺛﻨﺘﻴﻦ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(%0.60وﻗﺪ ﻓﺴﺮ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ
ﻓﻲ اﻷﺛﺮ اﻷول اﻟﺬي روى ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻛﺮم اﻟﻠﻪ وﺟﻬﻪ)  ،(81وﺷﺮح ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻌﺎم
اﻟﺬي ﻓﻴﻪ ،وﻫﻮ ﻗﻮل ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ – رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ " :-أﻧﺎ رﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ آدم ،آﺳﻒ ﻛﻤﺎ
ﻳﺄﺳﻔﻮن" ،ﻓﻘﺎل ﻓﻤﻌﻨﺎه :أﻏﻀﺐ ﻛﻤﺎ ﻳﻐﻀﺒﻮن ،ﺛﻢ أﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﻮاﻫﺪ
) (82
اﻟﺸﻌﺮ .
وﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ أﻣﺎﻟﻲ أﻳﺎم اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ،إذ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ) (2اﺛﻨﺘﻴﻦ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ
) (%0.60ﺗﺤﺪث ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺣﺮﺑﻲ داﺣﺲ واﻟﻐﺒﺮاء ،وﻳﻮم اﻟﻬﺒﺎءة.
وﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷﺧﻴﺮة اﻷﻣﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﺼﻬﺎ ﻷﺧﺒﺎر ﻣﻦ أُرﺗﺞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺒﺎء ،وﻛﺎﻧﺖ
ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ) ،(%0.30ﺧﻠﺺ ﻓﻴﻬﻤﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻘﺮﻳﺤﺔ واﻟﺬاﻛﺮة ،ﻻ ﺗﺴﻌﻔﺎن وﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ
اﻟﺨﻄﺎﺑﺔ ،إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺬﻟﻚ اﺳﺘﻌﺪاد وﺗﻬﻴﺆ ،ورﺑﺎﻃﺔ ﺟﺄش) .(83
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺟﺪول ﻳﻮﺿﺢ أﻧﻮاع اﻟﺸﻮاﻫﺪ ،وﻋﺪدﻫﺎ  ،وﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﻮاﻫﺪ:
اﻟﺨﻄﺎﻃﺔ رﻗﻢ ) :(2ﺗﻮﺿﺢ ﻧﻮع اﻟﺸﻮاﻫﺪ ،وﻋﺪدﻫﺎ ،وﻧﺴﺒﺘﻬﺎ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ:
ﻧﻮع اﻟﺸﺎﻫﺪ

اﻟﻌﺪد

اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ
اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ
اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻤﻨﺴﻮب إﻟﻰ أﺻﺤﺎﺑﻪ
ﺟﺎﻫﻠﻲ
ﻣﺨﻀﺮم
إﺳﻼﻣﻲ
أﻣﻮي
اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﻌﺮ
اﻷرﺟﺎز
اﻷﻣﺜﺎل

 410آﻳﺔ
 53ﺣﺪﻳﺜﺎً
 1249ﺑﻴﺘﺎً
 400ﺑﻴﺖ
 360ﺑﻴﺘﺎً
 255ﺑﻴﺘﺎً
 234ﺑﻴﺘﺎً
 1249ﺑﻴﺘﺎً
 30ﺑﻴﺘﺎً
 30ﻣﺜﻼً
اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﻮاﻫﺪ
) (1772ﺷﺎﻫﺪاً

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻧﻮع
ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎم
%23.13
%2.99
%60
%22.57
%20.34
%14.39
%13.20
% 1.69
%1.69
اﻟﻤﺠﻤﻮع
%100
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اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻷدﺑﻴﺔ وأﻧﻤﺎﻃﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻟﻲ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ )ت436ﻫـ() :دراﺳﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ(

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺷﻌﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ) (100ﺑﻴﺖ ،وﻗﺪ أُﻧﻘِﺼﺖ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ
) ( 1349ﺷﺎﻫﺪاً ،وﻛﺬﻟﻚ اﻷرﺟﺎز ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﺷﺎﻫﺪاً أﻳﻀﺎً ،وﻫﻲ ) (45ﺑﻴﺘﺎً.
إن اﻟﻤﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎﻃﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻳﺠﺪ أن اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﻠﻐﻮي ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﻮﻋﻪ ،ﻳﺸﻜﻞ
ﻣﺴﺎﺣﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ،ﻓﻬﻮ ﻣﺤﻂ ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ واﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ،ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺷﻮاﻫﺪه
) ( 1772أﻟﻔﺎً وﺳﺒﻌﻤﺌﺔ واﺛﻨﻴﻦ وﺳﺒﻌﻴﻦ ﺷﺎﻫﺪاً ﻟﻐﻮﻳﺎً ،ﻓﺘﺮاه إذا ﻣﺎ أﺧﺬ ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻞ آﻳﺔ ﻗﺮآﻧﻴﺔ ،أو
ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺮﻳﻒ ،أو ﻣﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ،أو ﻧﺺ ﺷﻌﺮي ،ﻳﺤﺸﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاﻫﺪ ،ﺣﺘﻰ ﻳﻐﺪو اﻟﻤﻌﻨﻰ
واﺿﺤﺎً ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻪ.
وﻳﻠﺤﻆ ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻼﺗﻪ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ أﻧﻪ ﻳﻜﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻔﺴﺮ اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن
ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻠﻔﻈﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﻮن اﻟﻠﻔﻈﺔ اﻟﻤﻔﺴِﺮة ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ،أو
ﻣﺘﺄﺧﺮة ،أو ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ آﻳﺔ أﺧﺮى ،ﻓﻔﻲ ﻟﻔﻈﺔ "ﺑﻼء" اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻵﻳﺔ ) (49ﻣﻦ ﺳـــــﻮرة
اﻟﺒﻘﺮة ،ﻳﻘﻮل" :واﻟﺒﻠﻮى أﻳﻀﺎً ﻗﺪ ﺗﺴ ـ ـ ــﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﻴﺮ واﻟﺸ ــ ــﺮ)  ،(84ﻛﻤﺎ ﻗـ ــﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ" :وﻓﻲ ذﻟﻚ
ﺑﻼء ﻣﻦ رﺑﻜﻢ ﻋﻈﻴﻢ")  ،(85ﻓﺎﻟﺨﻴﺮ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻼءً ،واﻟﺸﺮ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻼء")  ،(86وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﻣﺎ أُﺟﻤﻞ ﻓﻲ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ،ﻗﺪ ﺑﺴِﻂ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ) .(87
أﻣﺎ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻷﺧﺮى ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ) (1349ﺑﻴﺘﺎً ،واﻟﻤﺒﺜﻮﺛﺔ ﻓﻲ
ﺛﻨﺎﻳﺎ أﻣﺎﻟﻴﻪ وﺗﻀﺎﻋﻴﻔﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ،أو اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒ،
ﻓ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﺪﻳﻨﻲ ،واﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ،ﻓﺎﻟﻘﺮآن ﻧﺰل ﺑﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻓـ
"اﻟﺸﻌﺮ دﻳﻮان اﻟﻌﺮب ،ﻓﺈذا ﺧﻔﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺤﺮف ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﺬي أﻧﺰﻟﻪ اﻟﻠﻪ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮب ،رﺟﻌﻨﺎ إﻟﻰ
دﻳﻮاﻧﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﺘﻤﺴﻨﺎ ذﻟﻚ ﻣﻨﻬﺎ")  ،(88ﻓﻘﺪ أدرك اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺸﻌﺮي ﻓﻲ إﻳﻀﺎح اﻟﺪﻻﻻت
ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺪﻳﻨﻲ ،وﻻ أدل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻜﻢ اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻟﻠﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً.
وﻳﺒﺪأ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺷﻄﺮ اﻟﺒﻴﺖ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻮاﺣﺪ إﻟﻰ اﻷﺑﻴﺎت ،وﻗﺪ ﻳﻌﺰو اﻟﺒﻴﺖ إﻟﻰ
ﺻﺎﺣﺒﻪ ،أو ﻳﺪع اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﻬﺮة اﻟﺒﻴﺖ؛ أو ﻷن ﻗﺎﺋﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوف اﻟﺒﺘﺔ .واﻷﺑﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺮف ﻗﺎﺋﻠﻬﺎ
ﻣﻄﻠﻘﺎً ،ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ) ( 100ﻣﺌﺔ ﺑﻴﺖ ،وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻌﺮوف ﻗﺎﺋﻠﻪ ﻓﻲ أﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ) (1249ﺑﻴﺘﺎً ،ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑـ ) (400ﺑﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ
) ،(%22.57ﺛﻢ ﺟﺎء اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﺨﻀﺮم ﺑـ ) (360ﺑﻴﺘﺎً ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(%20.34وﺟﺎء اﻟﺸﻌﺮ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑـ ) (255ﺑﻴﺘﺎً ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(%14.39ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
واﻷﺧﻴﺮة اﻟﺸﻌﺮ اﻷﻣﻮي ﺑـ ) (234ﺑﻴﺘﺎً ،وﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(%13.20ﻓﻬﻮ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺸﻬﺪ إﻻ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ
اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ،واﻟﻤﺨﻀﺮم ،واﻹﺳﻼﻣﻲ ،واﻷﻣﻮي .ﻓﻤﻦ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻴﻦ ،ﺗﺠﺪ ﻓﻲ أﻣﺎﻟﻴﻪ :ﻋﻨﺘﺮة
اﻟﻌﺒﺴﻲ ،واﻷﻋﺸﻰ ،واﻣﺮأ اﻟﻘﻴﺲ ،وﻃﺮﻓﺔ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺪ ،وزﻫﻴﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻤﻰ  ...وﻏﻴﺮﻫﻢ .
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وﻣﻦ اﻟﻤﺨﻀﺮﻣﻴﻦ واﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ :ﻧﺠﺪ أﺑﻴﺎﺗﺎ ﻟﻠﺨﻨﺴﺎء ،وﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ،وﻛﻌﺐ ﺑﻦ زﻫﻴﺮ،
واﻟﺸﻤﺎخ ﺑﻦ ﺿﺮار اﻟﺬﺑﻴﺎﻧﻲ ،وﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻣﻘﺒﻞ ﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺑﻦ اﻟﻌﺠﻼن  ،...وﻣﻦ اﻷﻣﻮﻳﻴﻦ :ﻧﺠﺪ
أﺑﻴﺎﺗﺎ ﻟﻠﻔﺮزدق ،وﺟﺮﻳﺮ ،وﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ رﺑﻴﻌﺔ ،وذي اﻟﺮﻣﺔ ،وﻛﺜﻴﺮ ﻋﺰة  ...وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻟﻢ
ﻳﺴﺘﺸﻬﺪ ﺑﺸﻌﺮ اﻟﻤﻮﻟّ ﺪﻳﻦ واﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻲ ﺷﻮاﻫﺪه ﺷﻌﺮ ﻟﺒﺸﺎر ﺑﻦ ﺑﺮد ،وأﺑﻲ ﺗﻤﺎم
واﻟﺒﺤﺘﺮي ،واﻟﻤﺘﻨﺒﻲ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺷﻌﺮاء اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ .وﻫﺬا إن دل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﺼﺎرم ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻘﺪﻳﻢ ،وأﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ إﻳﻀﺎح دﻻﻻت اﻷﻟﻔﺎظ
اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﻬﺎ  .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أن ﺷﻌﺮ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة؛ أﻋﻨﻲ ﻣﺎ ﻋﺮف ﺑﻌﺼﺮ اﻻﺣﺘﺠﺎج ،ﻳﻌﺪ اﻟﻨﻤﻮذج
اﻷﻓﺼﺢ اﻟﺪال ﻋﻠﻰ ﻋﺮوﺑﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ،وﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻷﻟﻔﺎظ وأﺻﻮل
اﻟﻠﻐﺔ)  .(89وﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺎﻃﺔ رﻗﻢ ) ( 3أن اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻧﻬﺞ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻬﺞ ﻓﻲ اﻷرﺟﺎز ،إذ اﻧﺤﺼﺮ
اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟﺪﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﺟﺰ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ واﻟﻤﺨﻀﺮم ،واﻹﺳﻼﻣﻲ ،واﻷﻣﻮي ،وﻫﻲ ﻋﺼﻮر اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎﻟﺸﺎﻫﺪ
اﻟﻠﻐﻮي ،وﻗﺪ ﺗﺴﺎوت اﻷرﺟﺎز اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ واﻷﻣﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺮﺟﺎز ،وﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻷﺑﻴﺎت ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺗﺴﺎوى اﻟﻤﺨﻀﺮﻣﻮن واﻹﺳﻼﻣﻴﻮن ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺮﺟﺎز ،وﻋﺪد اﻷﺑﻴﺎت.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺟﺪول ﺑﺎﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺰ ،ﻳﻮﺿﺢ ﻋﺪد أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ وﻋﺼﻮرﻫﻢ،
وﻋﺪد أﺑﻴﺎﺗﻬﺎ واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎم:
اﻟﺨﻄﺎﻃﺔ رﻗﻢ ) :(3ﺗﻮﺿﺢ اﻷرﺟﺎز اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺷﻮاﻫﺪ ﻟﻐﻮﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد اﻟﺮﺟﺎز ،وﻋﺼﺮﻫﻢ،

وﻋﺪد اﻷﺑﻴﺎت ،واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻜﻞ ذﻟﻚ
ﻋﺼﺮ اﻟﺮﺟﺎز

اﻟﻌﺪد

اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻮن
5
اﻟﻤﺨﻀﺮﻣﻮن
1
اﻹﺳﻼﻣﻴﻮن
1
اﻷﻣﻮﻳﻮن
5
اﻟﻤﺠﻤﻮع
12

ﻋﺪد اﻷﺑﻴﺎت
13
1
1
15
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎم
30

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻌﺪد اﻟﺮﺟﺎز اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻌﺪد اﻟﺮﺟﺰ
ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎم ﻟﻬﻢ
%41.67
%8.33
%8.33
%41.17
اﻟﻤﺠﻤﻮع ﻟﻠﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
%100

ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎم ﻟﻪ
%43.34
%3.33
%3.33
%50
اﻟﻤﺠﻤﻮع ﻟﻠﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
%100

* ﻣﺠﻤﻮع اﻷرﺟﺎز ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ) (35ﺑﻴﺘﺎً.
* ﻣﺠﻤﻮع اﻷرﺟﺎز اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪاً ،وإﻧﻤﺎ وردت ﻓﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎ أﺧﺒﺎر اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﻴﻦ ) (10أﺑﻴﺎت.

وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ اﻷرﺟﺎز ) (75ﺧﻤﺴﺔً وﺳﺒﻌﻴﻦ ﺑﻴﺘﺎً ﻟﺸﻌﺮاء ،ﺑﺪءاً ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ واﻧﺘﻬﺎ ًء
ﺑﺎﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ؛ أي اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬي ﻋﺎش ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﻧﺴﺐ إﻟﻰ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ) (41واﺣﺪاً وأرﺑﻌﻴﻦ
ﺑﻴﺘﺎً ،وأﻏﻔﻞ ﻣﻨﻬﺎ ) (34أرﺑﻌﺔً وﺛﻼﺛﻴﻦ ﺑﻴﺘﺎً دون ﻧﺴﺒﺔ؛ ﻷن أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوﻓﻴﻦ ،واﺗﺨﺬ ﻣﻨﻬﺎ
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اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻷدﺑﻴﺔ وأﻧﻤﺎﻃﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻟﻲ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ )ت436ﻫـ() :دراﺳﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ(

 30ﺑﻴﺘﺎً ﺷﺎﻫﺪاً ﻟﻐﻮﻳﺎً ﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﺎﻋﺮاً ﻣﻌﺮوﻓﺎً؛ ﺟﺎﻫﻠﻴﺎً ،وﻣﺨﻀﺮﻣﺎً ،وإﺳﻼﻣﻴﺎً ،وأﻣﻮﻳﺎً ،وأورد
) (25ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪاً ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ اﻟﻨﺴﺐ ،ﻛﻤﺎ أورد ) (20ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺑﻴﺘﺎً ﻷرﺑﻌﺔ ﺷﻌﺮاء ﻣﻦ
ﺷﻌﺮاء اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ أﺧﺒﺎر اﻟﺸﻌﺮاء وﻣﺴﺘﺤﺴﻦ أﺷﻌﺎرﻫﻢ.
وﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﺄرﺟﺎزﻫﻢ :دوﻳﺪ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ أﺳﻠﻢ اﻟﻘﻀﺎﻋﻲ ،وﻟﺒﻴﺪ
ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮي ،وﻣﻨﻔﻮﺳﺔ ﺑﻨﺖ زﻳﺪ اﻟﺨﻴﻞ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺨﻀﺮﻣﻴﻦ :اﻟﻌﺠﺎج ،وﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ رؤﺑﺔ ﺑﻦ
ﻟﺒﻴﺪ ﻓﺤﺴﺐ ،وﻣﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ :ﺑﺸﻴﺮ ﺑﻦ اﻟﻨﻜﺚ اﻟﻜﻠﺒﻲ ﻓﺤﺴﺐ ،وﻣﻦ اﻷﻣﻮﻳﻴﻦ :ذو اﻟﺮﻣﺔ ،وﻋﻘﻴﻞ
ﺑﻦ ﻋﻠﻔﺔ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ ﺿﺒﺎب ،وأﺑﻮ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﻌﺠﻠﻲ )اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ( ،ودﻛﻴﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺪارﻣﻲ.
أﻣﺎ اﻷﺷﻌﺎر اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻮﺗﻬﺎ اﻷﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻏﺮاض ،ﻣﺤﺬوﻓًﺎ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،ﻓﻬﻲ
ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺿﺤﻬﺎ اﻟﺨﻄﺎﻃﺔ رﻗﻢ ):(4
اﻟﺨﻄﺎﻃﺔ رﻗﻢ ) :(4ﺣﻴﺚ ﺑﻴﻨﺖ زﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ وﻋﺪد اﻷﺑﻴﺎت ،واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﻧﻮع اﻟﺸﻌﺮ

ﻋﺪد اﻷﺑﻴﺎت

ﺟﺎﻫﻠﻲ
ﻣﺨﻀﺮم
إﺳﻼﻣﻲ
أﻣﻮي
ﻣﺨﻀﺮم اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ )اﻷﻣﻮﻳﺔ واﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ(
ﻋﺒﺎﺳﻲ

190
75
85
230
50
295
اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎم
ﻟﻸﺑﻴﺎت  925ﺑﻴﺘﺎً

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻌﺪد اﻷﺑﻴﺎت
ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎم
%20.51
%8.70
%9.70
%24.45
%5.15
31.49
اﻟﻤﺠﻤﻮع ﻟﻠﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
%100

ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺨﻄﺎﻃﺔ رﻗﻢ ) ( 4أن اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ أﺑﻴﺎﺗﻪ
) (295ﺑﻴﺘﺎً ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ،(31.49ﺛﻢ ﺗﻼه اﻟﺸﻌﺮ اﻷﻣﻮي ﺑـ ) (230ﺑﻴﺘﺎً ،وﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ )،(%24.45
وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد أﺑﻴﺎﺗﻪ ) (190ﺑﻴﺘﺎً ،وﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ
) ،(20.51وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑـ ) (85ﺑﻴﺘﺎً ،وﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ )،(%9.70
وﺟﺎء اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﺨﻀﺮم ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ،إذ ﺑﻠﻐﺖ أﺑﻴﺎﺗﻪ ) (75ﺑﻴﺘﺎً ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ )،(%8.70
وﺣﻞّ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﺨﻀﺮم اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ )اﻷﻣﻮﻳﺔ واﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ( ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺑـ ) (50ﺑﻴﺘًﺎ ،وﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺑﻠﻐﺖ ).(%5.15
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وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﺧﺘﻴﺎرات اﻟﺸﺮﻳﻒ ﺗﻨﻬﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺠﻮدة ،وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻘﺪم ،ﻓﺘﺮاه
ﻳﺨﺘﺎر ﻣﺎ اﺳﺘﺤﺴﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻗﺪم ﺻﺎﺣﺒﻪ أو ﺣﺪاﺛﺘﻪ ،وﻟﺬﻟﻚ ﺣﻠﺖ اﻷﺷﻌﺎر
اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻓﻬﻮ – ﻣﺜﻼً – ﻳﺨﺘﺎر ﻟﻠﺒﺤﺘﺮي ) (95ﺑﻴﺘﺎً ،وﻷﺑﻲ ﺗﻤﺎم ) (55ﺑﻴﺘﺎً،
وﻟﺒﺸﺎر ) ( 40ﺑﻴﺘﺎً .ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻳﻨﺤﻮ ﻣﻨﺤﻰ ﻧﻘﺎد اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻬﺠﺮي اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻔﻮن ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ
اﻟﻤﺤﺪث ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف .وﻋﻠﻰ رأس ﻫﺆﻻء :اﻟﺠﺎﺣﻆ ،،واﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،واﺑﻦ اﻟﻤﻌﺘﺰ) .(90
وﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ أﻧّﻪ ﻳﻌﺪ ﻣﺼﺪرا ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ،ذﻟﻚ أن
ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﺘﻔﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب إﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ،وﻗﺪﻳﺮ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻐﺮﻳﺐ واﻟﻌﻮﻳﺺ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ ،وﻟﻬﺬا
ﻓﺈن اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻛﺎن ﻳﺨﺘﺎر ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ أﻟﻔﺎﻇﻬﺎ ﺷﺮوﺣﺎ ﻟﻐﻮﻳﺔ واﺳﻌﺔ ،وﻫﻮ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ
ذواﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻨﺜﺮ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺎﺗﻲ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻄﺮﻳﻔﺔ ،واﻷﺷﻌﺎر ،وﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ
واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ أﻟﻔﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ،ﻗﺪ أﻓﺎدوا ﻣﻨﻪ ﻛﺜﻴﺮأ.
وإذا ﻛﺎن ﻛﺘﺎب اﻷﻣﺎﻟﻲ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﻣﺤﺪد اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ،وﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ أن ﻳﻔﻴﺪ
ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﻲ ﺧﻄﺎﻫﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ،ﻓﺈن ﻋﺬره ﻓﻲ ﻫﺬا أﻧﻪ أﻣﻼه ﻓﻲ
ﺷﻜﻞ ﻣﺤﺎﺿﺮات ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب واﻷﺧﺒﺎر ،ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺾ ﺧﺎﻃﺮه ،وﺗﺪﻓﻖ
ﻗﺮﻳﺤﺘﻪ واﺳﺘﻠﻬﺎم ﻣﺤﻔﻮﻇﻪ ،وﺟﻴﺸﺎن ﻋﻘﻠﻪ ،وﺳﻌﺔ اﻃﻼﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻨﻮن اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ آﻧﺬاك.
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( )دراﺳﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ:(ﻫـ436اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻷدﺑﻴﺔ وأﻧﻤﺎﻃﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻟﻲ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ )ت

The Literary Sessions and their Cultural Patterns in Amali
alSharif alMurtada (436 AH): A Descriptive and Analytical
Study
Salem Mar’i al-Hadrusi,
Associate Profissor at the Department of Arabic Languaege and Literature at Yarmouk
University , Irbid -Jordan

Abstract
This research deals with the structure of the Session (“Umliah”) in Sharif alMurtada’s book (“Amali” 436 AH) which is known as (“Al-Ghurar Wa Al-Durdar”),
demonstrating its concept, method, contents, aesthetic form, cultural value and patterns.
The Session (Umliah) consists of distinct literary texts, intentionally chosen by the
writer, from different historical eras, and various cultural genres, including Qur'anic
texts, prophetic traditions, poems, letters and various speeches, news, narratives,
proverbs, and different intellectual issues.
The (Amali) Works are a collection of literary encyclopedias, expressing the
interest of the author and the people of his time in cultural, specialized knowledge,
religious, historical, moral, intellectual, social, artistic, and other issues, reflecting the
level of their aesthetic taste in their selection and expression. The author presents these
complex issues in an eductional way, aiming to convey such various congnitive contents
to readers by simplifying such contents, so an average human being can understand and
intellectual people do not feel bored. To achieve this goal, the author explains, discusses,
analyzes, and simplifies and clarifies the strange and vague propositions, presented to
students and expressed in lectures held in scientific Sessions at a specific place in
specific times and that is why these Sessions were referred to as “Amali.” He allowed for
those people who attended these Sessions to share what they learned with other people,
so knowledge can be widely circulated among different generations. The researcher
relies on the literary, historical, satistical, and descriptive approach.
Keywords: Literary Sessions, Dictation Literature, Astrology and Audience,
Encyclopedias, Literary Collection, Abbasi Literature, Ancient Arabic Prose.
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اﻟﻬﻮاﻣﺶ
) (1إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ :اﻟﻤﺼﺎدر اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮا ث اﻟﻌﺮﺑﻲ ،دار اﻟﻤﻌﺎرف ،ﻣﺼﺮ  ،1985ص
ص .221 -251
) (2اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﻮﺳﻮي اﻟﻌﻠﻮي )ت 436ﻫـ( :أﻣﺎﻟﻲ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ" ،ﻏﺮر
اﻟﻔﻮاﺋﺪ ودرر اﻟﻘﻼﺋﺪ" ،ﺗﺢ :ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة 1954 ،م،
ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻤﺤﻘﻖ ،ص.18
) (3اﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن ،أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ )ت 681ﻫـ( :وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن وأﻧﺒﺎء أﺑﻨﺎء اﻟﺰﻣﺎن ،ﺗﺢ إﺣﺴﺎن
ﻋﺒﺎس ،دار ﺻﺎدر ،ﺑﻴﺮوت 1972م ،ج ،3ص.313
) (4اﻧﻈﺮ ﺳﺎﻧﺪﻳﺮس ،ﺗﻔﻴﻠﻲ :ﻧﺤﻮ ﻧﻈﺮﻳﺔ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﺮ .ﺧﺎﻟﺪ ﺟﻤﻌﺔ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،دﻣﺸﻖ 2003م،
ص.19
) (5اﻧﻈﺮ ﻣﻮﻟﻴﻨﻴﻪ ،ﺟﻮرج :اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ،ﺗﺮ .ﺑﺴﺎم ﺑﺮﻛﺔ ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،
ﺑﻴﺮوت 1999م ،ص.106،66،33
) (6اﻟﻌﺰام ،ﻣﺤﻤﺪ :اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻧﻘﺪﻳﺎ اﻟﻌﺰام ،ﻣﺤﻤﺪ :اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻧﻘﺪﻳﺎ ،وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،دﻣﺸﻖ
1989م ،ص ،31وﺷﺒﻠﻨﺮ ،ﺑﺮﻧﺪ:ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻷدﺑﻴﺔ ،ﺗﺮ .ﻣﺤﻤﻮد ﺟﺎد اﻟﺮب ،اﻟﺪار اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة  1987م ،ص.61
) (7ﺟﻴﺮو ،ﺑﻴﻴﺮ :اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ،ﺗﺮ .ﻣﻨﺬر ﻋﻴﺎﺷﻲ ،ﻣﺮﻛﺰ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺤﻀﺎري ﻟﻠﻤﺮاﺳﻠﺔ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،ﻣﺼﺮ
1994م ،ص.37
) (8دي ﺳﻮﺳﻴﺮ ،ﻓﺮدﻳﻨﺎﻧﺪ :ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺗﺮ :ﻳﻮﺳﻒ ﻏﺎزي ،وﻣﺠﻴﺪ اﻟﻨﺼﺮ ،دار اﻟﻨﻌﻤﺎن
ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺑﻴﺮوت1984 ،م ،ص.43
) (9رﺑﺎﺑﻌﺔ ،ﻣﻮﺳﻰ :اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ وﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ،دار ﺟﺮﻳﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮواﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻋﻤﺎن  2010م ،ص.6
) (10ﺑﻜﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺒﺎح ،اﻟﻜﻮﻳﺖ) ،د.ت( ،ص
.23
) (11ﻋﻤﺎﻳﺮة ،إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ أﺣﻤﺪ :اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻮن واﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،دار ﺣﻨﻴﻦ ،ﻋﻤﺎن ،1992 ،ص.130
) (12ﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ )ت 1067ﻫـ( :ﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن ﻋﻦ أﺳﺎﻣﻲ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻔﻨﻮن ،دار
اﻟﻔﻜﺮ ،م ،1ص.161
) (13اﻟﺪﻗﺎق ،ﻋﻤﺮ :ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻤﻌﺎﺟﻢ واﻷدب واﻟﺘﺮاﺟﻢ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﺸﺮوق،
ﺑﻴﺮوت) ،د.ط() ،د.ت( ،ص.110
) (14اﻟﺸﺮﻳﻒ ااﻟﻤﺮﺗﻀﻰ :اﻷﻣﺎﻟﻲ ،ج ،1ص.70 ،49 ،43 ،26 ،11 ،1
) (15اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص .127 -121
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اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻷدﺑﻴﺔ وأﻧﻤﺎﻃﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻟﻲ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ )ت436ﻫـ() :دراﺳﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ(

) (16اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص .520
) (17اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ:اﻷﻣﺎﻟﻲ ،ج ،1ص .141 ،135 ،131 ،129
) (18اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ:ج ،1ص.230
) (19اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص .245
) (20اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص .421
) (21اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص .332
) (22اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص .516
) (23اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص .516
) (24اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص .535
) (25اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص.540
) (26اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص .540
) (27اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،2ص .215
) (28ﻣﺼﻠﻮح ،أﺳﻌﺪ :اﻷﺳﻠﻮب دراﺳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة  1992م،ص.38-37
) (29اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ :اﻷﻣﺎﻟﻲ ،ج ،2ص .113 -104
) (30اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص .121
) (31ﺳﻮرة اﻟﺮﺣﻤﻦ ،آﻳﺔ .13
) (32اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ :اﻷﻣﺎﻟﻲ ،ج ،1ص .121
) (33اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص .121
) (34ﺳﻮرة اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ ،آﻳﺔ .4 ،3
) (35اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ :اﻷﻣﺎﻟﻲ ،ج ،1ص .121
) (36اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص .121
) (37اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص .75 ،31 ،5
) (38اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ :اﻷﻣﺎﻟﻲ ،ج ،1ص .9-6
) (39اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص.95 ،45 ،17
) (40اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص  ،77ج ،2ص.145
)(41اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص 232وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
) (42اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،2ص.209 ،190 ،165
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) (43ﺳﺎﻧﺪﻳﺮس ،ﺗﻔﻴﻠﻲ :ﻧﺤﻮ ﻧﻈﺮﻳﺔ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﺮ .ﺧﺎﻟﺪ ﺟﻤﻌﺔ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،دﻣﺸﻖ 2003م ،ص
.192
) (44اﻟﻜﻮاز ،ﻣﺤﻤﺪ :ﻋﻠﻢ اﻷﺳﻠﻮب ،ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ إﺑﺮﻳﻞ ،ﻟﻴﺒﻴﺎ2002 ،م ،ص-84
.85
) (45اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ :اﻷﻣﺎﻟﻲ ج ،1ص 127وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
) (46اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،2ص.215 ،83 ،81
) (47اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص  ،280 ،274 ،142ج ،2ص .289
) (48اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص.592
) (49اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،2ص.150
) (50اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج 2ص .93 -89
) (51اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ :اﻷﻣﺎﻟﻲ ،ج ،1ص .216 -214
) (52اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص .220 -219
) (53اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص .592 ،502 ،474 ،420 ،319
) (54اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،2ص .319 ،220 ،113
) (55اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص.178 ،115
) (56اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص ،167 ،130ج.415 ،367 ،219 ،2
) (57اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص .26
) (58اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص.38
) (59اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص.47
) (60اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص.59
) (61اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮ ﺗﻀﻰ :اﻷﻣﺎﻟﻲ ،ج ،1ص.63
) (62اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص  .398ﻟﻢ أﻗﻒ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻤﺔ.
) (63اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،2ص.37
) (64اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،2ص .49
) (65اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج1ج ،2ص.57
) (66اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،2ص .130
) (67اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،2ص .198
) (68اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،2ص .210
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اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻷدﺑﻴﺔ وأﻧﻤﺎﻃﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻟﻲ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ )ت436ﻫـ() :دراﺳﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ(

) (69اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص .157
) (70اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص .185
) (71اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص .254
) (72اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،2ص.220
) (73اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص .297
) (74اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،2ص .325
) (75اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،2ص .219
) (76اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،2ص.220
) (77اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،2ص.277
) (78اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ :اﻷﻣﺎﻟﻲ ،ج ،2ص .277
) (79اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ :اﻷﻣﺎﻟﻲ ،ج ،1ص  ،503واﻧﻈﺮ :اﻷﺑﻴﺎت ﻓﻲ ﺻﺮﻳﻊ اﻟﻐﻮاﻧﻲ ،ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ )ت
 208ﻫـ( ،دﻳﻮان ﺻﺮﻳﻊ اﻟﻐﻮاﻧﻲ ،ﺷﺮح وﺗﺢ :ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺪﻫﺎن ،دار اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط) ،3د.ت(،
ص.333
) (80اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ :اﻷﻣﺎﻟﻲ ،ج ،1ص .64
) (81اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،2ص .145
) (82اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص .99
) (83اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ :اﻷﻣﺎﻟﻲ ،ج ،2ص .92 -86
) (84ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ،آﻳﺔ .49
) (85ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء ،آﻳﺔ .35
) (86اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ :اﻷﻣﺎﻟﻲ ،ج ،2ص .94
) (87اﻟﺰرﻛﺸﻲ ،ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ )794ﻫـ( :اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ،ﺗﺢ .ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ ،ﻣﺼﺮ 1957 ،م ،ج ،2ص.175
) (88اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ )ت 911ﻫـ( :اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ،ﺿﺒﻄﻪ وﺻﺤﺤﻪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺎﺷﻢ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت 2000 ،م ،ج ،1ص.242
) (89ﻓﻠﻔﻞ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪو :اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة ،دراﺳﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻀﺮورة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،دار ﺟﺮﻳﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،2007 ،ص .28
) (90ﻣﻮاﻓﻲ ،ﻋﺜﻤﺎن :دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ2000 ،م ،ص .87
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اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ :اﻟﻤﺼﺎدر اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ،دار اﻟﻌﺎرف ،ﻣﺼﺮ 1985م.

ﺑﻜﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺒﺎح ،اﻟﻜﻮﻳﺖ) ،د.ت(.
ﺟﻴﺮو ،ﺑﻴﻴﺮ :اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ،ﺗﺮ :ﻣﻨﺬر ﻋﻴﺎﺷﻲ ،ﻣﺮﻛﺰ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺤﻀﺎري ﻟﻠﻤﺮاﺳﻠﺔ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﻨﺸﺮ،
ﻣﺼﺮ1994 ،م.
ﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ )ت 1067ﻫـ( :ﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن ﻋﻦ أﺳﺎﻣﻲ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻔﻨﻮن،
دار اﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﻴﺮوت )د .ت(.
اﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن ،أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ )ت 681ﻫـ( :وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن وأﻧﺒﺎء أﺑﻨﺎء اﻟﺰﻣﺎن ،ﺗﺢ
إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،دار ﺻﺎدر ،ﺑﻴﺮوت1972 ،م.
اﻟﺪﻗﺎق ،ﻋﻤﺮ :ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻤﻌﺎﺟﻢ واﻷدب واﻟﺘﺮاﺟﻢ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﺸﺮوق،
ﺑﻴﺮوت )د .ت(.
دي ﺳﻮﺳﻴﺮ ،ﻓﺮدﻳﻨﺎﻧﺪ :ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺗﺮ :ﻳﻮﺳﻒ ﻏﺎزي ،وﻣﺠﻴﺪ اﻟﻨﺼﺮ ،دار
اﻟﻨﻌﻤﺎن ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺑﻴﺮوت1984 ،م.
رﺑﺎﺑﻌﺔ ،ﻣﻮﺳﻰ :اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ وﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ،دار ﺟﺮﻳﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن2010 ،م.
اﻟﺰرﻛﺸﻲ ،ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ )794ﻫـ( :اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ،ﺗﺢ .ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ
اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ ،ﻣﺼﺮ1957 ،م.
ﺳﺎﻧﺪﻳﺮس ،ﺗﻔﻴﻠﻲ :ﻧﺤﻮ ﻧﻈﺮﻳﺔ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﺮ :ﺧﺎﻟﺪ ﺟﻤﻌﺔ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،دﻣﺸﻖ 2003م.
اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ )ت 911ﻫـ( :اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ،ﺗﺢ .ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ
ﻫﺎﺷﻢ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت2000 ،م.
ﺷﺒﻠﻨﺮ ،ﺑﺮﻧﺪ :ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻷدﺑﻴﺔ ،ﺗﺮ :ﻣﺤﻤﻮد ﺟﺎد اﻟﺮب ،اﻟﺪار اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،
اﻟﻘﺎﻫﺮة1987 ،م.
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اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻷدﺑﻴﺔ وأﻧﻤﺎﻃﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻟﻲ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ )ت436ﻫـ() :دراﺳﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ(

ﺻﺮﻳﻊ اﻟﻐﻮاﻧﻲ ،ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ اﻷﻧﺼﺎري )ت  208ﻫـ( :ﺷﺮح دﻳﻮان ﺻﺮﻳﻊ اﻟﻐﻮاﻧﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ
وﺷﺮح :ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺪﻫﺎن ،دار اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻟﻘﺎﻫﺮة) ،د.ت(.
اﻟﻌﺰام ،ﻣﺤﻤﺪ :اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻧﻘﺪﻳﺎ ،وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،دﻣﺸﻖ 1989م.
ﻋﻤﺎﻳﺮة ،إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ أﺣﻤﺪ :اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻮن واﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،دار ﺣﻨﻴﻦ ،ﻋﻤﺎن 1992م.
ﻓﻠﻔﻞ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪو :اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة ،دراﺳﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻀﺮورة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻓﻲ
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